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ﻓﻘﺩ ﻨﺤﺎ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺒﺎﻟﺒﻼﻏﺔ ﻤﻨﺤﻰ ﺃﺨﺭ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ،

ﻓﻘﺴﻡ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﻟﺘﻴﻥ:

ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ،ﻭﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ
ﻋﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻋﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ،
ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴﻘﻭل )) :ﻭﺃﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ

ﻫﻲ  :ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻭﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﺜﻭﺭ ،ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﻊ ﻭﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻡ،
ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺱ ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﻘﺴﻤﻴﻥ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ،ﺍﻟﺘﺭﺼﻴﻊ ﻭﻟﺯﻭﻡ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ،ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ((.
ﻭﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ،ﻓﺠﻤﻊ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل

ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺘﻴﻥ.

ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺤﺎﻭل ﺠﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺸﺘﻬﺭ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻋﻨﺩ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ.

ﻤﺒﺘﺩﺌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺤﺴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻬﺠﺎﺌﻴﺔ ﻟﺠﺫﺭ

ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ
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Abstract
Has tended son ether eloquent turn another definition
based writing industry, dividing the book into two or two
articles:
The first article in the verbal industry, and occur in the
second section, including all words vehicle, as displayed
in this section of the types of magnificent verbal, and in
which he says: ((I know that written words industry is
divided into eight types: assonance and specializes speak
Wallflowers, Altbara specializes speak Almnzawm,
naturalization and includes all sections, studding and
necessity of what is not necessary, the budget)).
Speaking at the second article about the moral industry,
gathered this work issues statement meanings and
magnificent in those numbers below.
That is why we are trying to gather scattered throughout
the book of the species that are known for their Literary
technique when most of the latecomers.
Beginners Bamahsnat moral arranged the alphabets to the
root of the word, and verbal
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ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺃﺠﻤﻌﻴﻥ

ﻤﺤﻤﺩ  ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﺍﻟﻁﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭﻴﻥ ﻭﺼﺤﺎﺒﺘﻪ ﺍﻟﻐﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻤﻴﻥ.

ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ :ﻓﻘﺩ ﻨﺤﺎ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺒﺎﻟﺒﻼﻏﺔ ﻤﻨﺤﻰ ﺃﺨﺭ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ،ﻓﻘﺴﻡ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﻟﺘﻴﻥ:
ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ،ﻭﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ

ﻋﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻋﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ،
ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴﻘﻭل )) :ﻭﺃﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ
ﻫﻲ  :ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻭﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﺜﻭﺭ ،ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﻊ ﻭﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻡ،
ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺱ ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﻘﺴﻤﻴﻥ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ،ﺍﻟﺘﺭﺼﻴﻊ ﻭﻟﺯﻭﻡ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ،

ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ(().(١

ﻭﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ،ﻓﺠﻤﻊ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل

ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺘﻴﻥ.

ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺤﺎﻭل ﺠﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺸﺘﻬﺭ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻋﻨﺩ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ.
ﻤﺒﺘﺩﺌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺤﺴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻬﺠﺎﺌﻴﺔ ﻟﺠﺫﺭ

ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻥ ﻴﻘﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﻤﺒﺤﺜﻴﻥ:
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل :ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ.
ﺜﻡ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ،ﻓﺎﻟﻤﻅﺎﻥ.
ﻭﺁﺨﺭ ﺩﻋﻭﺍﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ.
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ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ :ﻭﻋﺭﻓﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ) :ﺃﺨﻼﺹ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻟﻐﻴﺭﻙ ﻭﺃﻨﺕ ﺘﺭﻴﺩ ﺒﻪ

ﻨﻔﺴﻙ ﻻ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻨﻔﺴﻪ( ).(٢

ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ،ﻓﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﺼﻠﻪ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ )) :ﻤﻥ

ﺠﺭﺩﺕ ﺍﻟﺴﻴﻑ ﺇﺫﺍ ﻨﺯﻋﺘﻪ ﻤﻥ ﻏﻤﺩﻩ ،ﻭﺠﺭﺩﺕ ﻓﻼﻨﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻨﺯﻋﺕ ﺜﻴﺎﺒﻪ ،ﻭﻤﻥ
ﻫﻨﺎ ﻗﺎل ﺍﻟﻨﺒﻲ )) :ﻻ ﻤﺩ ﻭﻻ ﺘﺠﺭﻴﺩ(( ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﺩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩ ،ﺃﻥ ﻴﻤﺩ
ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻥ ﺘﺠﺭﺩ ﺜﻴﺎﺒﻪ ،ﺜﻡ ﻨﻘل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ

ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ(( ).(٣

ﻭﺠﺩ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﻟﻠﺘﺠﺭﻴﺩ ﻓﺎﺌﺩﺘﻴﻥ):(٤
ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﺨﻁﺎﺒﺎﹰ

ﻟﻐﻴﺭﻙ ﻭﺒﺎﻁﻨﻪ ﺨﻁﺎﺒﺎﹰ ﻟﻨﻔﺴﻙ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ.
ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺒﻠﻎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ
ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺩﺡ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨﺎﻁﺒﺎﹰ ﺒﻬﺎ ﻏﻴﺭﻩ ﻟﻴﻜﻭﻥ

ﺃﻋﺫﺭ ﻭﺃﺒﺭﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﻭﻟﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ.

ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻗﺴﻡ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﻗﺴﻤﻴﻥ  :ﻤﺤﻀﺎﹰ ﻭﻏﻴﺭ
ﻤﺤﺽ.

ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل :ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺽ ﻭﻋﺭﻓﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ)) :ﺃﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻜﻼﻡ ﻟﻐﻴﺭﻙ ﻭﺃﻨﺕ

ﺘﺭﻴﺩ ﺒﻪ ﻨﻔﺴﻙ((

)(٥

ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﻟﻠﺘﺠﺭﻴﺩ.

ﻭﻗﺩ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺽ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ):(٦

ﺍﻷﻭل  :ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻪ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ
ﻤﻥ ﻤﺩﺡ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ،ﻭﻗﺩ ﻤﺜل ﻟﻪ ﺒﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﻟﺤﻴﺹ

ﺒﻴﺹ ):(٧

ﺇﻻﻡ ﻴﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺠﺩ ﻓﻲ ﺯﻱ ﺸـﺎﻋﺭ

ﻭﻗﺩ ﻨﺤﻠﺕ ﺸﻭﻗﺎﹰ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨـﺎﺒﺭ

ﻜﺘﻤﺕ ﺒﻌﻴﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺤﻠﻤﺎﹰ ﻭﺤﻜﻤﺔ

ﺒﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺘﻨﻘﺎﺩ ﺼﻌﺏ ﺍﻟﻤﻔـﺎﺨﺭ
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ﺃﻤﺎﹰ ﻭﺃﺒﻴﻙ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺇﻨﻙ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻟـ

ﻤﻘﺎل ﻭﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻐـﻭﺍﺒﺭ

ﻭﺇﻨﻙ ﺃﻋﻴﻴﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻤﻊ ﻭﺍﻟﻨﻬـﻰ

ﺒﻘﻭﻟﻙ ﻋﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻁـﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻓﺎﺘﺭ

ﻓﻘﺩ ﺃﺠﺭﻯ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ ،ﻭﻫﻭ ﻴﺭﻴﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ
ﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﻭﻨﺤﻥ ﻨﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ ﺤﻴﺙ

ﺍﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ).(٨

ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻤﺎ ﻗﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ :
ﺤﻨﻨﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﻴﺎ ﻭﻨﻔﺴﻙ ﺒﺎﻋﺩﺕ

ﻓﺭﺍﺭﻙ ﻤﻥ ﺭﻴﺎ ﻭﺸﻌﺒﺎﻜﻤﺎ ﻤﻌﺎﹰ

ﻓﻤﺎ ﺤﺴﻥ ﺃﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻁﺎﺌﻌﺎﹰ

ﻭﺘﺠﺯﻉ ﺃﻥ ﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺒﺔ ﺍﺴﻤﻌﺎ

ﺜﻡ ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ) :ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺘﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻷﻨﻪ ﻗﺎل:

ﻭﺃﺫﻜﺭ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻤﻰ ﺜﻡ ﺃﻨﺜﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﺩﻱ ﺨﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺩﻋﺎ ﺒﻨﻔﺴﻲ

ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﺎ ﺃﻁﻴﺏ ﺍﻟﺭﻴﺎ ﻭﻤﺎ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﺘﺭﺒﻌﺎ ،ﻓﺎﻨﺘﻘل ﻤﻥ
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻟﻭ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺎ
ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺭﻑ

ﺍﻵﺨﺭ(

)(٩

ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﻭ ﺇﻟﺘﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ

ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻷﺤﺭﻯ ﺒﺎﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻀﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ
ﻋﻨﺩﻩ.

ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻓﻬﻭ ﺘﺠﺭﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺽ) ،(١٠ﻓﻬﻭ ﺨﻁﺎﺏ ﻟﻠﻨﻔﺱ

ﻻ ﻟﻠﻐﻴﺭ ،ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻪ :
ﺃﻗﻭل ﻟﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺠﺸﺄﺕ ﻭﺠﺎﺸﺕ

ﺭﻭﻴﺩﻙ ﺘﺤﻤـﺩﻱ ﺃﻭ ﺘﺴـﺘﺭﻴﺤﻲ

 

ﻴﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﺍﺴﺘﺨﺭﺠﻪ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﻭﻋﺭﻓﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ )) :ﻭﻫﻭ

ﻤﻥ ﻤﺨﺎﺩﻋﺎﺕ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﻤﺨﺎﺩﻋﺎﺕ ﺍﻷﻓﻌﺎل(( ).(١١

ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻴﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻜﺕ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻟﻺﺫﻋﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ.
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ﻭﻴﻘﻭل)) :ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻤﻨﻪ ﺴﻠﻭﻙ
ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ((

)(١٢

ﻓﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ H G F E D C M :

W VU T S R Q P O N M L K J I
g f e dc b a ` _ ^ ] \[ Z Y X
.(١٣) Ll k j i h
ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ)) :ﺃﻻ ﺘﺭﻯ ﻤﺎ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﺄﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻁﻔﻪ ﻓﺈﻨﻪ
ﺃﺨﺫﻫﻡ ﺒﺎﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ،ﻓﻘﺎل  :ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﻥ ﺃﻥ
ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﺫﺒﺎﹰ ﻓﻜﺫﺒﻪ ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻴﺘﻌﺩﺍﻩ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﻗﺎﹰ ﻓﻴﺼﺒﻜﻡ ﺒﻌﺽ

ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩﻜﻡ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻓﺘﻡ ﻟﻪ(( ).(١٤

ﺜﻡ ﻴﻘﻭل )) :ﺇﻨﻤﺎ ﻗﺎل ﻴﺼﻴﺒﻜﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩﻜﻡ ،ﻭﻗﺩ ﻋﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﻨﺒﻲ

ﺼﺎﺩﻕ ﻭﺇﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻌﺩﻫﻡ ﺒﻪ ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﺼﻴﺒﻬﻡ ،ﻻ ﺒﻌﻀﻪ ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﺍﺤﺘﺎﺝ
ﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺨﺼﻭﻡ ﻤﻭﺴﻰ  ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻙ ﻤﻌﻬﻡ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﻼﻁﻔﺔ ﻓﻲ

ﺍﻟﻘﻭل ،ﻭﻴﺄﺘﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺤﺔ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺃﺩﻋﻰ ﺇﻟﻰ ﺴﻜﻭﻨﻬﻡ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻓﺠﺎﺀ ﺒﻤﺎ
ﻋﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﻡ ﻟﻘﻭﻟﻪ ،ﻭﺍﺩﺨل ﻤﻥ ﺘﺼﺩﻴﻘﻬﻡ ﺇﻴﺎﻩ ،ﻓﻘﺎل)) :ﻭﺇﻥ
ﻴﻙ ﺼﺎﺩﻗﺎﹰ ﻴﺼﺒﻜﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩﻜﻡ(( ﻭﻫﻭ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻑ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺘﻁ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﺤﻴﻥ ﻓﺭﻀﻪ ﺼﺎﺩﻗﺎﹰ ﻓﻘﺩ ﺃﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﺼﺎﺩﻕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ

ﻴﻌﺩ ﺒﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﺃﺭﺩﻑ ﺒﻘﻭﻟﻪ )) :ﻴﺼﺒﻜﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩﻜﻡ(( ﻟﻴﻬﻀﻤﻪ ﺒﻌﺽ
ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﺭﻴﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺒﻜﻼﻡ ﻤﻥ ﺃﻋﻁﺎﻩ ﺤﻘﻪ ﻭﺍﻓﻴﺎﹰ ،ﻓﻀ ﻼﹰ
ﻋﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺼﺏ ﻟﻪ ،ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴل ،ﻜﺄﻨﻪ

ﺒﺭﻁﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺯﻋﻤﻭﻨﻪ ،ﻟﺌﻼ ﻴﻨﻔﺭﻭﺍ ﻤﻨﻪ(( ).(١٥

ﻭﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺍﻵﻴﺔ )) :ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺭﻓ ﹰﺎ ﻜﺫﺍﺒﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻫﺩﺍﻩ

ﺍﷲ ﻟﻠﻨﺒﻭﺓ ﻭﻻ ﻋﻀﺩﻩ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺎﺕ(( ) ،(١٦ﻭﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﺩﺍﻉ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻭﺍﺴﺘﺩﺭﺍﺠﻪ

ﻤﺎﻻ ﺨﻔﺎﺀ ﻓﻴﻪ.
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ﻭﻟﻼﺴﺘﺩﺭﺍﺝ ﻤﺴﺎﻟﻙ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،ﻜﺸﻑ
ﻋﻨﻬﺎ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺒﺒﺭﺍﻋﺔ ﻭﺇﺘﻘﺎﻥ ،ﻨﺭﻯ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﻥ ﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ :
I H G F E D C B A @ ? > = < ;: 9 8 7M
ZYXWVUTSR QPONML KJ
[ \ ] ^ _ ` i h g f e d cb a
)(١٧

L tsr qp onm lk j

ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ

ﺍﻷﺜﻴﺭ)) :ﻫﺫﺍ ﻜﻼﻡ ﻴﻬﺯ ﺃﻋﻁﺎﻑ ﺍﻟﺴﺎﻤﻌﻴﻥ ،ﻭﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻤﺎ ﺃﺫﻜﺭﻩ ﻭﻫﻭ
ﺃﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  ﺃﻥ ﻴﻨﺼﺢ ﺃﺒﺎﻩ ﻭﻴﻌﻅﻪ ﻭﻴﻨﻘﺫﻩ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻭﺭﻁﺎﹰ ﻓﻴﻪ
ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺼﻰ ﺒﻪ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻌﻘل ﺭﺘﺏ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺃﺤﺴﻥ

ﻨﻅﺎﻡ ،ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻠﻁﻑ ،ﻭﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ،ﻭﺍﻟﺨﻠﻕ ﺍﻟﺤﺴﻥ
ﻤﺴﺘﻀﻴﺌﺎﹰ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻨﺼﻴﺤﺔ ﺭﺒﻪ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺃﻭﻻﹰ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﻴﺌﺔ
ﻁﻠﺏ ﻤﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﺩﻴﻪ ،ﻤﻭﻗﻅ ﻤﻥ ﻏﻔﻠﺘﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﺒﻭﺩ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺎﹰ ﻤﻤﻴﺯ ﺍﹰ

ﺴﻤﻴﻌﺎﹰ ﺒﺼﻴﺭﺍﹰ ﻤﻘﺘﺩﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻴﺴﺘﺨﻑ
ﻋﻘل ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻪ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ ،ﻭﻭﺼﻔﻪ ﺒﺎﻟﺭﺒﻭﺒﻴﺔ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺃﺸﺭﻑ ﺍﻟﺨﻼﺌﻕ
ﻜﺎﻟﻤﻼﺌﻜﺔ ﻭﺍﻟﻨﺒﻴﻴﻥ ﻓﻴﻜﻑ ﺒﻤﻥ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﻌﺒﻭﺩ ﺠﻤﺎﺩﹰﺍ ﻻ ﻴﺴﻤﻊ ﻭﻻ ﻴﺒﺼﺭ

ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﺼﻡ ﺜﻡ ﺜﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺩﻋﻭﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻕ ،ﻤﺘﺭﻓﻘﹰﺎ ﺒﻪ ،ﻓﻠﻡ ﻴﺴﻡ ﺃﺒﺎﻩ
ﺒﺎﻟﺠﻬل ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ،ﻭﻻ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻔﺎﺌﻕ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻗﺎل ﺃﻥ ﻤﻌﻲ ﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ
ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻨﻪ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ،ﻓﻼ ﺘﺴﺘﻨﻜﻑ،
ﻭﻫﺏ ﺃﻨﻨﻲ ﻭﺇﻴﺎﻙ ﻓﻲ ﻤﺼﻴﺭ ﻭﻋﻨﺩﻱ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻬﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺩﻭﻨﻙ ﻓﺎﺘﺒﻌﻨﻲ
ﺃﻨﺠﻙ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻀل ﺜﻡ ﺜﻠﺙ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﺜﺒﻴﻁﻪ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻨﻬﻴﻪ ﺜﻡ ﺤﺫﺭﻩ ﻤﻥ
ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻠﻡ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻻﺤﻕ ﺒﻪ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻗﺎل)) :ﺇﻨﻲ ﺃﺨﺎﻑ ﺃﻥ
ﻴﻤﺴﻙ ﻋﺫﺍﺏ(( ﻓﻨﻜﺭ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﻤﻼﻁﻔﺔ ﻷﺒﻴﻪ ،ﻭﺼﺩﺭ ﻜل ﻨﺼﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ

ﺍﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻴﺎ ﺃﺒﺕ ﺘﻭﺴﻼﹰ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﺴﺘﻌﻁﺎﻓﺎﹰ(( ).(١٨
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ﺜﻡ ﻴﻘﻭل)) :ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ

ﻤﺨﺎﻁﺒﺎﺕ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﺼﻠﻭﺍﺕ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻡ – ﻟﻠﻜﻔﺎﺭ –ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻡ(( ).(١٩

 

ﻭﻴﻌﺭﻓﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ)) :ﻭﺍﻥ ﻴﺒﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﺸﻌﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻓﻴﻪ ﻗﺩ

ﺃﺭﺼﺩﻫﺎ ﻟﻪ ،ﺃﻱ ﺃﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻨﺸﺩ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻋﺭﻑ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ
ﻗﺎﻓﻴﺘﻪ((

)(٢٠

ﺜﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﺎ ﺩل ﺒﻌﻀﻪ

ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ،ﻓﻘﺩ ﺍﻓﺘﺨﺭ ﺍﺒﻥ ﻨﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻘﺎل):(٢١

ﺨﺫﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻨﺸﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﺏ

ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﺭﻓﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻭﺍﻓﻴﻬـﺎ

ﺜﻡ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﺩﻴﻌﻲ ﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻤﻨﻪ ﺸﻌﺭﺍﹰ ﻭﻴﺨﺘﻤﻪ

ﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻤﻨﻪ ﻨﺜﺭﺍﹰ ،ﻓﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻤﻨﻪ ﺸﻌﺭﺍﹰ ﻗﻭل ﺍﻟﻨﺎﺒﻐﺔ).(٢٢
ﻓﺩﺍﺀ ﻭﺃﻤـﺭﺉٍ ﺴـﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴـﻪ

ـﺎﻟﻲ
ـﻲ ﻭﺨـ
ـﺎ ﻋﻤـ
ـﺫﺭﺓ ﺭﺒﻬـ
ﺒﻌـ

ﻟﻭ ﻜﻔﻲ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻨﻔﺘـﻙ ﺨﻭﻓـﺎﹰ

ﻷﻓﺭﺩﺕ ﺍﻟﻴﻤـﻴﻥ ﻋـﻥ ﺍﻟﺸـﻤﺎلِ

ﺜﻡ ﻴﻘﻭل)) :ﺇﻻ ﺘﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﻠﻡ ﺇﺫﺍ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﻭل ﺃﻥ

ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺫﻜﺭﺍﹰ ﻟﻠﺸﻤﺎل(( ).(٢٣

ﻭﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻤﻨﻪ ﻨﺜﺭﺍﹰ ﻓﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ¹ ¸ ¶ µ ´ M :
Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼» º
)(٢٤

LÆ

ﻋﺭﻑ ﺃﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﻷﻨﻪ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ).(٢٥

ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺭﺃﻯ ﺃﺒﺎ ﻫﻼل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻴﺴﻤﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ

ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺸﻴﺢ ))ﻭﻟﻴﺱ ﻜﺫﻟﻙ ﺒل ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻷﺭﺼﺎﺩ ﺃﻭﻟﻰ ﺤﻴﺙ ﻨﺎﺴﺏ ﺍﻻﺴﻡ
ﻤﺴﻤﺎﻩ ﻭﻻﻕ ﺒﻪ ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻭﺸﻴﺢ ﻓﺈﻨﻪ ﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ(( ).(٢٦

ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﻟﻸﺭﺼﺎﺩ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺩﻗﻴﻘﺎﹰ
ﻷﻨﻪ ﺨﺼﻪ ﺒﺎﻟﺸﻌﺭ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل)) :ﺃﻥ ﻴﺒﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﺸﻌﺭﻩ ﻋﻠﻰ

ﻗﺎﻓﻴﻪ ﻗﺩ ﺃﺭﺼﺩﻫﺎ ﻟﻪ ،ﺃﻱ ﺃﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻨﺸﺩ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻋﺭﻑ ﻤﺎ


8

١٤٦



https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol10/iss1/4

?????? ????? ???? ?? ???????? ???????? ???????? ?????:

 
ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻓﻴﺘﻪ((

)(٢٧

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﻤﺜل ﻟﻪ ﻨﺜﺭﺍﹰ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻡ

ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻨﺜﺭ ﻜﻤﺎ ﺸﻤل ﺍﻟﺸﻌﺭ.
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ﺒﻘﻭﻟﻪ)) :ﺃﻥ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺃﻭ

ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺇﺫﺍ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺭﻭﻱ(( ).(٢٨

ﺃﻤﺎ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻷﺭﺼﺎﺩ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﻔﺭﺩ ﺒﻪ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﻭﻟﻌل ﺃﻭل ﻤﻥ ﻨﺒﻪ
ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻘﻔﻊ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺴﺌل ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ))ﻭﻟﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﺼﺩﺭ
ﻜﻼﻤﻙ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺠﺘﻙ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺨﻴﺭ ﺃﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﺫﺍ ﺴﻤﻌﺕ ﺼﺩﺭﻩ

ﻋﺭﻓﺕ ﻗﺎﻓﻴﺘﻪ(( ) ،(٢٩ﻭﻟﻡ ﻴﺴﻤﻪ ﻭﺠﺎﺀ ﻗﺩﺍﻤﻪ ﻓﺴﻤﺎﻩ ﺍﻟﺘﻭﺸﻴﺢ

)(٣٠

ﻭﺠﺎﺭﺍﻩ ﻓﻲ

ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﻼل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ) ،(٣١ﻭﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﻴﻕ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻡ

ﻤﺘﺎﺒﻌﺎﹰ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺠﻡ ).(٣٢

ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻷﺭﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ،ﻓﺠﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ

ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﻡ ﺍﻹﺭﺼﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻡ ).(٣٣

ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ)) :ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺼﺎﺩ ﺇﻨﻤﺎ ﺴﻤﻲ ﺇﺭﺼﺎﺩﺍ ﻷﻥ

ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻴﺭﺼﺩ ﺫﻫﻨﻪ ﻟﻠﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﺴﻤﻲ ﺘﺴﻬﻴﻤﺎﹰ ﻤﻥ
ﺍﻟﺒﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ،ﻭﻗﻴل ﻴﺴﻤﻰ ﺘﺴﻬﻴﻤﺎﹰ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻴﺼﻭﺏ
ﻤﺎ ﻗﺒل ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺠﺯﻩ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻡ ،ﺘﺼﻭﻴﺏ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺇﻟﻰ

ﺍﻟﻐﺭﺽ(().(٣٤

 

ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺒﻘﻭﻟﻪ)) :ﻭﻫﻭ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺈﺜﺒﺎﺘﻪ ﻭﻋﺩﻩ ﻤﻥ

ﻤﺴﺘﻅﺭﻓﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ .ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻙ ))ﺘﺫﻜﺭ ﻜﻼﻤﺎﹰ ﻴﺩل ﻅﺎﻫﺭﻩ ﺃﻨﻪ ﻨﻔﻲ ﻟﺼﻔﺔ

ﻤﻭﺼﻭﻑ ،ﻭﻫﻭ ﻨﻔﻲ ﻟﻠﻤﻭﺼﻭﻑ ﺃﺼﻼﹰ(( ).(٣٥

ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻗﻭل ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ  ﻓﻲ ﻭﺼﻑ
ﻤﺠﻠﺱ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ )) ﻻ ﺘﺜﻨﻲ ﻓﻠﺘﺎﺘﻪ(( ﺃﻱ ﻻ ﺘﺫﺍﻉ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺒل
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺜﻡ ﻓﻠﺘﺎﺕ ﺘﺜﻨﻰ.
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ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ:
ﻻ ﺘﻔــﺯﻉ ﺍﻷﺭﻨــﺏ ﺃﻫﻭﺍﻟﻬــﺎ

ﻭﻻ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻀـﺏ ﺒﻬـﺎ ﻴﻨﺤﺠـﺭ

ﻓﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻀﺏ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻨﺤﺠﺭ
ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻀﺏ ﺃﺼﻼﹰ.

ﻭﺴﺒﺏ ﻗﻠﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ:

))ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻴﺄﺒﺎﻩ ﻭﻻ ﻴﻘﺒﻠﻪ ﺇﻻ ﺒﻘﺭﻴﻨﺔ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﻟﻔﻅﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﺎﻩ،
ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﺭﻴﺎﹰ ﻋﻥ ﻗﺭﻴﻨﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﻗﺎﺌﻠﻪ(( ).(٣٦

ﻭﻟﺌﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻗﻭل ﻋﻠﻲ )) ﻻ ﺘﺜﻨﻰ

ﻓﻠﺘﺎﺘﻪ(( ،ﻭﻫﻲ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺜﺒﺘﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ،ﻭﺘﻘﺭﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭل ﺃﻥ ﻤﺠﻠﺱ
ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  ﻤﻨﺯﻩ ﻋﻥ ﻓﻠﺘﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻪ ﻭﻫﻭ ﺃﻜﺭﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺃﻭﻗﺭ ﻓﻠﻴﺱ

ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻗﻭل ﺍﻟﻘﺎﺌل ))ﻭﻻ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻀﺏ ﺒﻬﺎ ﻴﻨﺤﺠﺭ((
ﻭﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ )) :ﺃﻨﻪ ﻤﻜﺙ ﻴﻁﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻗﺼﺩﺍﹰ ﻟﻠﻅﻔﺭ

ﺒﺄﻤﺜﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺭﻯ ﻓﻠﻡ ﻴﺠﺩ ﺇﻻ ﺒﻴﺘﺎﹰ ﻷﻤﺭﺉ ﺍﻟﻘﻴﺱ ﻫﻭ :
ﻋﻠﻰ ﻻ ﺤﺏ ﻻ ﻴﻬﺘﺩﻱ ﺒﻤﻨـﺎﺭﻩ

)(٣٧

ﺇﺫﺍ ﺴﺎﻗﻪ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﺍﻟﻨﺒﺎﻁﻲ ﺠﺭﺠـﺭﺍ

ﻓﻘﻭﻟﻪ ))ﻻ ﻴﻬﺘﺩﻱ ﺒﻤﻨﺎﺭﻩ(( ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻨﻪ ﻟﻪ ﻤﻨﺎﺭ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﻬﺘﺩﻱ ﺒﻪ،
ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺒل ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ :ﺃﻨﻪ ﻻ ﻤﻨﺎﺭ ﻟﻪ ،ﻓﻴﻬﺘﺩﻱ ﺒﻪ.
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ ،ﻻﺒﻥ ﺭﺸﻴﻕ
ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺴﻨﺔ ٤٥٦ﻫـ ،ﻷﻨﻪ ﻴﻘﻭل)) :ﻗﺩ ﻁﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻗﺼﺩﺍﹰ

ﻟﻠﻅﻔﺭ ﺒﺄﻤﺜﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺭﻯ ﻓﻠﻡ ﻴﺠﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ((

ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﻴﻕ ﺃﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺴﻤﺎﻩ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺈﻴﺠﺎﺒﻪ).(٣٩
ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻪ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ:

ﺒﺄﺭﺽﹴ ﺨﻼﺀ ،ﻻ ﻴﺴﺩ ﻭﺼﻴﺩﻫﺎ

)(٣٨

ﻤﻊ

ﻋﻠﻲ ﻭﻤﻌﺭﻭﻓﻲ ﺒﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻜـﺭ

ﺤﻴﺙ ﺃﺜﺒﺕ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺼﻴﺩﺍﹰ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ :ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻭﺼﻴﺩ ﻭﻗﺩ
ﻋﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ.
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?????? ????? ???? ?? ???????? ???????? ???????? ?????:

 

ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻪ ﺃﻴﻀ ﹰﺎ ﻗﻭل ﺃﺒﻲ ﺫﺅﻴﺏ):(٤٠
ﻤﺘﻔﻠﻕ ﺃﻨﺴـﺎﺅﻫﺎ ﻋـﻥ ﻗـﺎﻨﺊ

ﻜﺎﻟﻘﺭﻁ ﺼﺎﻭﹴ ﻏﺒـﺭﻩ ﻻ ﻴﺭﻀـﻊ

ﻓﻠﻡ ﻴﺭﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻘﻴﺔ ﻟﺒﻥ ﻻ ﻴﺭﻀﻊ ،ﻭﻟﻜﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﻟﺒﻥ ﻟﻬﺎ
ﻓﻴﺭﻀﻊ.

ﻭﻗﺩ ﺩل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ

ﻭﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺈﻴﺠﺎﺒﻪ ﻤﺘﺎﺒﻌﺎﹰ ﻓﻴﻪ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﻴﻕ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ).(٤١

 

ﻨﺠﺩ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻗﺩ ﻭﻗﻔﻭﺍ ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ

ﺍﻟﺒﺩﻴﻌﻴﺔ ،ﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯ ﺘﺤﺕ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ) ،(٤٢ﻭﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩﻫﺎ
ﺃﺒﻭ ﻫﻼل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻓﻌﺭﻓﻬﺎ ﻗﺎﺌﻼﹰ)) :ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺜﻡ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻪ ﺒﻤﺜﻠﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﻠﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ(( ).(٤٣

ﻭﻴﺘﺤﺩﺙ ﺍﺒﻥ ﺴﻨﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﻓﻴﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ))ﺇﻤﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ

ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻭﺇﻤﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﺃﻭ ﻗﺭﻴﺒﺎﹰ ﻤﻨﻪ((

) ،(٤٤ﻭﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﻔﺭﻗﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﺒﻴﻨﺎﹰ ﺃﻥ ))ﺍﻷﻟﻴﻕ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ،ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻴﻪ ﻤﻥ
ﻭﺠﻬﻴﻥ ﺃﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﺒل ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﻀﺩﻩ ،ﺃﻭ ﻴﻘﺎﺒل ﺒﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﺒﻀﺩﻩ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻨﺎ ﻭﺠﻪ

ﺜﺎﻟﺙ(( ).(٤٥

ﻓﺎﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨﺘﺎﺭﻩ ﻟﻴﻌﺎﻟﺞ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻁﺒﺎﻕ

ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺸﻤل ﻭﺃﻟﻴﻕ ﻟﻠﺘﻀﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ.

ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺸﻴﺌﻴﻥ ﻻ ﺜﺎﻟﺙ ﻟﻬﻤﺎ:
ﺍﻷﻭل :ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﻀﺩﻩ ﻜﺎﻟﺴﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ،ﻭﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻤﺠﺭﺍﻫﻤﺎ
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ:
ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ :ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ\ [ M :
)(٤٦

] ^L
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)(٤٧

ﺘﻌﺎﻟﻰL Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ M :

ﻭﻫﺫﺍ

ﺃﺤﺴﻥ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ).(٤٨
ﻭﺍﻵﺨﺭ :ﻓﻬﻭ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ،ﻓﻘﺩ ﻤﺜل ﻟﻬﺎ ﺒﻘﻭل
ﺍﻟﻤﻘﻨﻊ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﻤﻥ ﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﺴﺔ:
ﻟﻬﻡ ﺠل ﻤﺎ ﻟﻲ ﺇﻥ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﻟﻲ ﻏﻨـﻰ

ﻭﺇﻥ ﻗل ﻤﺎ ﻟﻲ ﻟﻡ ﺃﻜﻠﻔﻬﻡ ﺭﻓـﺩﺍ

ﻓﻘﻭﻟﻪ)) :ﺘﺘﺎﺒﻊ ﻟﻲ ﻏﻨﻰ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻗﻭﻟﻪ :ﻜﺜﺭ ﻤﺎﻟﻲ ،ﻓﻬﻭ ﺇﺫﺍ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻥ
ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅ ،ﻷﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻀﺩﺍﺩ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ،ﻨﺤﻭ ﻗﺎﻡ ﻭﻗﻌﺩ ..ﻭﻗل ﻭﻜﺜﺭ ،ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﻀﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ،

ﻭﺍﻟﻘﻠﻴل ﻀﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻪ ﺒﻠﻔﻅ
ﻤﺭﻜﺏ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ

ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻻ ﻟﻔﻅﻴﺔ(( ).(٤٩

ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  :ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﺒﻀﺩﻩ ،ﻓﻬﻭ ﻀﺭﺒﺎﻥ:

ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻷﻭل ﻴﺘﻔﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻋﻴﻥ:
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل  :ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺒﻪ ﻨﻭﻉ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﻭﺘﻘﺎﺭﺏ ،ﻜﻘﻭل ﻗﺭﻴﻁ ﺒﻥ ﺃﻨﻴﻑ:
ﻴﺠﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﻅﻠﻡ ﺃﻫل ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻤﻐﻔﺭﺓ

ﻭﻤﻥ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻭﺀ ﺇﺤﺴﺎﻨﺎﹰ

))ﻓﻘﺎﺒل ﺍﻟﻅﻠﻡ ﺒﺎﻟﻤﻐﻔﺭﺓ ،ﻭﻟﻴﺱ ﻀﺩﺍﹰ ﻟﻬﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻀﺩ ﺍﻟﻌﺩل ﺇﻻ ﺃﻨﻪ

ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻐﻔﺭﺓ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﺤﺴﻨﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻅﻠﻡ(( ).(٥٠

ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺒﻪ ﺒﻌﺩ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻩ
ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ،ﻭﻤﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻤﺜﺎﻻﹰ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻗﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ
ﺍﻷﻭﺍﺌل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺃﻴﻀ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ

ﻗﻭل ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ):(٥١

ﺴﺭﻭﺭ ﻤﺤﺏ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﺀﺓ ﻤﺠـﺭﻡ

ﻟﻤﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺭﺩ ﺒﻬﺎ
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?????? ????? ???? ?? ???????? ???????? ???????? ?????:

 

ﻴﻌﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﺌﻼﹰ)) :ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺏ ﻭﺍﻟﻤﺒﻐﺽ،
ﻻ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺏ ﻭﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ،ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺭﺏ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻴﻬﺎ،

ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻜل ﻤﻥ ﺃﺠﺭﻡ ﺇﻟﻴﻙ ﻜﺎﻥ ﻤﺒﻐﻀﺎﹰ ﻟﻙ(( ).(٥٢

ﻓﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﻠﻬﺎ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻤﺤﺏ

ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻤﺠﺭﻡ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﻥ
ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ.

ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﻤﺜﻠﻪ ،ﻭﻴﺘﻔﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻋﻴﻥ:
  ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﻔﺭﺩ ،ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ¤ £ M :

 ،(٥٣)L ¥ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ.(٥٤)L j i h gM :
ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ

ﻭﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺼﺩﺭ ﺁﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺍﺏ ﻜﺎﻥ ﺠﻭﺍﺒﻪ
)(٥٥

ﻤﻤﺎﺜﻼﹰ ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰL F E D C M :
)(٥٦

}~ L

ﻭﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ| M :

ﻭﻴﻘﻭل)) :ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻷﺤﺴﻥ ﻭﺇﻻ ﻓﻠﻭ ﻗﻴل ﻤﻥ ﻜﻔﺭ

ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺫﻨﺒﻪ :ﻜﺎﻥ ﺠﺎﺌﺯﺍﹰ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻷﺤﺴﻥ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ،

ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل(( ).(٥٧

ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺜل ﻟﻬﺎ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ

ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺤﻤل ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻔﻅ).(٥٨

ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻻﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺭﺍﻓﻘﻪ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺁﺨﺭ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ
ﺍﻷﻤﺭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﻭﺍﺏ -ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻫﻨﺎ -ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺒل ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺩﻓﺔ ،ﻭﻗﺩﻡ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ،ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰL K J I M :
)(٥٩

LQPONM

،ﻴﻌﻠﻕ )) :ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻻ ﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺇﻻ ﻤﺜل

ﻟﻘﻴل ﻭﻫﻭ ﺍﻋﻠﻡ ﺒﻤﺎ ﺘﻌﻤﻠﻭﻥ(( ).(٦٠
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 ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ:

ﺃﻤﺎ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻨﺎﺴﺒﻬﺎ ﻓﻬﻭ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻟﺩ ﺇﻴﻘﺎﻋﺎﹰ

ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺒﻘﻭﻟﻪ)) :ﻭﺃﻋﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ

ﻗﻭﺒﻠﺕ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ،ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎﻀﻴﺔ ﻗﻭﺒﻠﺕ ﺒﻤﺎﻀﻴﺔ ،ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻗﻭﺒﻠﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ

ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ،ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ
ﺍﻷﺨﺭﻯ(().(٦١

ﻭﻗﺩ ﻻﺤﻅ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ))ﺒﺎﺒﺎﹰ ﻋﺠﻴﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ

ﻓﻀل ﺘﺄﻤل ،ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻅﺭ ،ﻭﻫﻭ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻔﻭﺍﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﺜﻭﺭ

ﻭﺒﺎﻹﻋﺠﺎﺯ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ(( ).(٦٢

ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻗﻭل ﺘﻌﺎﻟﻰ± ° ¯ ® ¬ « M :
)(٦٣

L ¼ » º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ²

ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ

ﺍﻵﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻓﺼﻠﺕ ))ﺒﻠﻁﻴﻑ ﺨﺒﻴﺭ ،ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻟﺨﻠﻘﻪ

ﺒﺈﻨﺯﺍل ﺍﻟﻐﻴﺙ ﻭﻏﻴﺭﻩ.(٦٤) ((...

ﻼ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﹰ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﻬﻭ ﻴﻌﻠل ﻤﺎ ﺨﺘﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺘﻌﻠﻴ ﹰ

ﻴﻌﻜﺱ ﺘﺭﺠﻴﻌﺎﹰ ﺇﻴﻘﺎﻋﻴﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻼﺅﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺒﺸﻜل
ﻤﻨﻘﻁﻊ ﺍﻟﻨﻅﻴﺭ)) ،ﻭﺃﻋﻠﻡ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺄﻤل ﻟﻜﺘﺎﺒﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺃﻨﻪ ﻗﻠﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ

ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻜﻼﻡ ﻨﺎﻅﻡ ﺃﻭ ﻨﺎﺜﺭ(( ).(٦٥

 

ﻴﺭﻯ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺃﻥ)) :ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺨﻼﺼﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻭﻟﻬﺎ

ﻴﺩﻨﺩﻥ ﻭﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﻭﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﻌﻨﻌﻥ(( ).(٦٦

ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻥ ﻴﻤﻴﻨﻪ ﻭﺸﻤﺎﻟﻪ ﻭﻴﺴﻤﻴﻪ

ﺸﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ).(٦٧

 

ﻴﻭﺭﺩ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺭﺃﻴﺎﹰ ﻟﻺﻤﺎﻡ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ-ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ -ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ

ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ،ﻭﻫﻭ )) :ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻟﻠﺘﻔﻨﻥ
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?????? ????? ???? ?? ???????? ???????? ???????? ?????:

 

ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻁﺭﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻭﺇﻴﻘﺎﻅﺎ

ﻟﻺﺼﻐﺎﺀ ،ﺇﻟﻴﻪ(( ) .(٦٨ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻟﺴﺒﺒﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ:

ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ)) :ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ
ﺇﻻ ﺘﻁﺭﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ،ﻭﺇﻴﻘﺎﻅﹰﺎ ﻟﻺﺼﻐﺎﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻴﻤل ﻤﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻭﺍﺤﺩ ،ﻓﻴﺘﻨﻘل ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﻟﻴﺠﺩ ﻨﺸﺎﻁﺎﹰ ﻟﻼﺴﺘﻤﺎﻉ،

ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺩﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻻ ﻭﺼﻑ ﻟﻪ ،ﻷﻨﻪ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﺴﻨﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻤلّ(( ).(٦٩

ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ :ﺇﻨﻪ ﻟﻭ ﺴﻠﻡ ﻟﻠﺯﻤﺨﺸﺭﻱ)) :ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺫﻟﻙ
ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻁﻭل ،ﻭﻨﺤﻥ ﻨﺭﻯ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ
ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ

ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻤﻌﺎﹰ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻟﻔﺎﻅ ،ﺃﻭ ﺃﻗل ﻤﻥ

ﺫﻟﻙ(().(٧٠

ﺜﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺭﺃﻴﻪ ﻓﻴﻘﻭل)) :ﺇﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ

ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻗﺘﻀﺘﻪ ،ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ
ﺃﻤﺭ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ،ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﺩ ﺒﺤﺩ ﻭﻻ
ﺘﻀﺒﻁ ﺒﻀﺎﺒﻁ ﻟﻜﻥ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﻤﻨﻬﺎ ،ﻟﻴﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﻴﺭﻫﺎ ،ﻓﺈﻥ

ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ،ﺜﻡ
ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﻴﻨﻪ ،ﻭﻫﻭ ﻀﺩ ﺍﻷﻭل ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻓﻌﻠﻤﻨﺎ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻻ

ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺼﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ
ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ(( ).(٧١

ﻭ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﻴﻨﻬﺞ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻓﻬﺎ ﻫﻭ ﺫﺍ ))ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ(( ﻴﻨﺒﻪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺘﻔﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻤﻭﻀﺤﺎﹰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ

ﺍﻹﺴﺭﺍﺭ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ،ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻡ.

ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ)) :ﻭﻟﻴﺱ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﺫﻜﺭ ﻋﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل
ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﻤﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻫل ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺃﻥ
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ﻴﻔﻌﻠﻭﻩ ،ﻭﻫﻭ ﻗﻭﻟﻬﻡ :ﺇﻥ ﻓﻴﻪ ﻀﺭﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺴﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﻟﻔﻅ
ﺇﻟﻰ ﻟﻔﻅ ،ﻫﺫﺍ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻥ ﻴﻘﺎل ﺇﺫﺍ ﻋﺭﻯ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﻏﺭﺽ ﻤﻌﺘﻤﺩ ،ﻭﺴﺭ
ﻋﻠﻰ ﻤﺜﻠﻪ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻴﺩ(( ).(٧٢
 

ﻗﺴﻡ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ:

 :ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ.

 (١ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ :
3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' &M
)(٧٣

L > = < ; : 98 7 6 54

ﺤﻴﺙ

ﺭﺠﻊ ﻫﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﺫ ﻗﺎل  )) :ﺇﻴﺎﻙ ﻨﻌﺒﺩ ﻭﺇﻴﺎﻙ
ﻨﺴﺘﻌﻴﻥ(( ﺒﻌﺩ ﻗﻭﻟﻪ )) :ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ(( ﻓﻌﺩل ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻤﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻓﺄﻨﺕ ﺘﺤﻤﺩ ﻨﻅﻴﺭﻙ ﻭﻻ ﺘﻌﺒﺩﻩ،

ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺤﻤﺩ ﻟﺘﻭﺴﻁﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭ ،ﻓﻘﺎل ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ
ﻭﻟﻡ ﻴﻘل ﺍﻟﺤﻤﺩ ﻟﻙ ،ﻭﻟﻤﺎ ﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﺎﺕ
ﻗﺎل  :ﺇﻴﺎﻙ ﻨﻌﺒﺩ ﻓﺨﺎﻁﺏ ﺒﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺘﺼﺭﻴﺤﹰﺎ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﻤﻨﻪ ﻋﺯ ﺍﺴﻤﻪ.

ﻭﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻓﻘﺎل

)(٧٤

))ﺼﺭﺍﻁ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻨﻌﻤﺕ

ﻋﻠﻴﻬﻡ(( ﻓﺼﺭﺡ ﺒﺎﻟﺨﻁﺎﺏ ﻟﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ،ﺜﻡ ﻗﺎل)) :ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻐﻀﻭﺏ
ﻋﻠﻴﻬﻡ(( ﻋﻁﻔﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭل ،ﻷﻥ ﺍﻷﻭل ﻤﻭﻀﻊ ﺘﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺒﺫﻜﺭ ﻨﻌﻤﻪ
ﻓﻠﻤﺎ ﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﻠﻔﻅ ﻤﻨﺤﺭﻓﺎﹰ ﻋﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻐﺎﻀﺏ ﻓﺄﺴﻨﺩ

ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻔﻅﺎﹰ ،ﻭﺭﻭﻯ ﻋﻨﻪ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺘﺤﻨﻨﺎﹰ ﻭﻟﻁﻔﺎﹰ ﻭﻫﺫﻩ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ

ﺼﻭﺭ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻅﻴﺕ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ).(٧٥

ﺜﻡ ﺫﻜﺭ ﺃﻨﻭﺍﻋ ﹰﺎ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺃﻋﻨﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ

ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ.

ﺃ( ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻤﻥ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﺱ).(٧٦

ﺏ( ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻤﻥ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ).(٧٧
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?????? ????? ???? ?? ???????? ???????? ???????? ?????:

 

ﺝ( ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻤﻥ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ).(٧٨

 (٢ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ).(٧٩

ﻓﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ{ z y x w v u t s r M :
| } ~ ¡ ¬ « ª © ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢
® ¯ .(٨٠)L ´ ³ ² ± °
ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ)) :ﻓﺈﻨﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﻗﺎل ))ﻓﺂﻤﻨﻭﺍ ﺒﺎﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ(( ﻭﻟﻡ ﻴﻘل:

ﻓﺂﻤﻨﻭﺍ ﺒﺎﷲ ﻭﺒﻲ ،ﻋﻁﻔ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻟﻪ)) :ﺇﻨﻲ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺇﻟﻴﻜﻡ(( ﻟﻜﻥ ﺘﺠﺭﻱ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻟﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺠﺏ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﻪ ﻭﺍﻻﺘﺒﺎﻉ
ﻟﻪ ﻫﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﺎﷲ ﻭﺒﻜﻠﻤﺎﺘﻪ ﻜﺎﺌﻨﺎﹰ
ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ،ﺃﻨﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻱ ،ﺇﻅﻬﺎﺭﺍﹰ ﻟﻠﻨﺼﻔﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺼﺏ ﻟﻨﻔﺴﻪ ،ﻓﻘﺭﺭ -ﺃﻭﻻﹰ
ﻓﻲ ﺼﺩﺭ ﺍﻵﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﺭﺴﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﺜﻡ ﺃﺨﺭﺝ ﻜﻼﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ
ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻟﻐﺭﻀﻴﻥ:

ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻬﺎ  :ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ.

ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺼﺏ ﻟﻨﻔﺴﻪ(( ).(٨١

 ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺇﻟﻰ ﻓﻌل ﺍﻷﻤﺭ ،ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ
ﺇﻟﻰ ﻓﻌل ﺍﻷﻤﺭ).(٨٢

ﻭﻴﻘﻭل ﻋﻨﻪ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ)) :ﺇﻨﻪ ﻜﺎﻟﺫﻱ ﻗﺒﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻓﻴﻪ

ﻤﻥ ﺼﻴﻐﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﻴﻐﺔ ﻁﻠﺒﺎﹰ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻘﻁ ﺒل ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺭﺍﺀ
ﺫﻟﻙ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻌﻅﻴﻤﺎﹰ ﻟﺤﺎل ﻤﻥ ﺃﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺘﻔﺨﻴﻤﺎﹰ

ﻷﻤﺭﻩ ﻭﺒﺎﻟﻀﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﻥ ﺃﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌل ﺍﻷﻤﺭ(( ).(٨٣

ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰÛ Ú Ù Ø × Ö Õ M :
%$#"! äãâáà ßÞÝ Ü
& '( ) * .(٨٤)L 1 0 / . - , +
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ﻓﻘﺩ ﻗﺎل :ﺍﺸﻬﺩﻭﺍ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻘل :ﻭﺃﺸﻬﺩﻜﻡ ))ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﺯﻨﺎﹰ ﻟﻪ ﻭﺒﻤﻌﻨﺎﻩ
ﻓﺎﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻙ ﺼﺤﻴﺢ ﺜﺎﺒﺕ ،ﻭﺃﻤﺎ ﺍﺸﻬﺎﺩﻫﻡ ﻓﻤﺎ ﻫﻭ

ﺇﻻ ﺘﻬﺎﻭﻥ ﺒﻬﻡ ﻭﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻻﺓ ﺒﺄﻤﺭﻫﻡ(( ).(٨٥

ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ

ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ،ﻷﻨﻪ ﺭﺠﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ)) :ﻭﺃﺸﻬﺩﻭﺍ((.
 

ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ،ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﺎﻟﻤﺎﻀﻲ).(٨٦

ﻓﺎﻷﻭل :ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ،ﺃﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﺎﻀﻲ
ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻴﺴﺘﺤﻀﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ،
ﺤﺘﻰ ﻜﺄﻥ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻴﺸﺎﻫﺩﻫﺎ ،ﻭﻟﻴﺱ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ.
ﻤﺜﺎﻟﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ¤ £ ¢ ¡  ~ } | { z M :
.(٨٧)L ¬ « ª© ¨ § ¦ ¥
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ )) :ﻓﺘﺜﻴﺭ(( ﻟﺤﻜﺎﻴﺔ

ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﻴﺢ ﺍﻟﺴﺤﺎﺏ ﻭﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺩﻴﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﻫﺭﺓ ،ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻔﻌل ﺒﻜل ﻓﻌل ﻓﻴﻪ ﻨﻭﻉ ﺘﻤﻴﻴﺯ

ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻜﺤﺎل ﺘﺴﺘﻐﺭﺏ ﺃﻭ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ).(٨٨

ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﺎﻟﻤﺎﻀﻲ :ﻭﻓﺎﺌﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ

ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺇﻴﺠﺎﺩﻩ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻴﻌﻁﻴﻙ ﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻭﻭﺤﺩ،
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻅﻡ
ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰÅ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ M :
)(٨٩

LÈÇÆ

 .ﻓﻬﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻗﺎل)) :ﻓﻔﺯﻉ(( ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺒﻌﺩ ﻗﻭﻟﻪ:

))ﻴﻨﻔﺦ(( ﻭﻫﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒل ،ﻟﻺﺸﻌﺎﺭ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻔﺯﻉ ،ﻭﺃﻨﻪ ﻜﺎﺌﻥ ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ ،ﻷﻥ
ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ،ﻭﻜﻭﻨﻪ ﻤﻘﻁﻭﻋﺎﹰ ﺒﻪ).(٩٠
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?????? ????? ???? ?? ???????? ???????? ???????? ?????:

 

ﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ،ﻭﻗﺩ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻜﻴﻑ ﻓﻬﻡ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴﻌﻲ ﻭﻋﺭﻑ ﺴﺭ ﺒﻼﻏﺘﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺼﻁﻔﻰ  ﻭﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀ ﻫﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﻴﻌﺭﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻥ،
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ ،ﻷﻨﻪ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻅﺭﺍﻓﺔ ﻭﺤﺴﻥ

ﺘﻁﺭﻴﺔ ،ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﻤﻌﻠﻘﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ:
))ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺕ ﻷﻱ ﻭﺠﻪ ﺨﺼﺹ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﻊ ﺃﻥ ﻋﺩ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ

ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﺃﻗﺭﺏ ،ﻷﻥ ﺤﺎﺼل ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺃﻨﻪ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻁﺭﺍﻓﺔ ﻭﺤﺴﻥ ﺘﻁﺭﻴﺔ،
ﻓﻴﺼﻐﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻁﺭﺍﻓﺘﻪ ﻭﺍﺒﺘﺩﺍﻋﻪ ،ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻁﺎﺒﻘﺎﹰ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎل
ﻼ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻬﻡ ﻓﻴﺴﻤﻭﻨﻪ ﺒﻪ ﺩﻭﻥ
ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻀ ﹰ

ﺃﻫل ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ؟ ﻗﻠﺕ  :ﺃﻤﺎ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ
ﻭﺼﺤﻴﺢ ﻜﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﻠﺏ ﻤﺯﻴﺩ ﺍﻻﺼﻐﺎﺀ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ

ﺴﺅﺍﻻﹰ ،ﺃﻭ ﻤﺩﺤﺎﹰ ،ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺤﺠﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ،ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻅﺭﻴﻔﺎﹰ ﻤﺴﺘﺒﻌﺩﺍﹰ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ،ﻭﻜﺜﻴﺭ ﺍﹰ

ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﻓﻠﻴﻔﻬﻡ ،ﻭﺃﻤﺎ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ

ﺒﺎﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻓﻼ ﺤﺠﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﺤﺭﺝ ،ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ(( ).(٩١

ﻗﺎل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﻐﻴﺔ ﻤﻌﻠﻘﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﺒﻥ ﻴﻌﻘﻭﺏ

))ﻭﺍﻟﺤﻕ ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺭﻁﺎﹰ ﻟﺤﺴﻨﻪ ،ﻭﻻ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻭﺠﻭﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
ﻓﻼ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻌﺩ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ(( ).(٩٢
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 ﻟﻘﺩ ﻋﺩ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ )ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺱ( ﻓﻨﺎﹰ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺜﺭ

ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ) ،(٩٣ﻭﻗﺎل ﻋﻨﻪ ﺃﻨﻪ)) :ﻏﺭﺓ ﺸﺎﺩﺨﺔ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ((

)(٩٤

 .ﻭﻗﺩ ﺘﺼﺭﻑ

ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺴﻤﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ

ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﺘﺠﻨﻴﺴﺎﹰ ،ﻭﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﻤﺠﺎﻨﺴﺎﹰ ،ﻭﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺠﻨﺎﺴﺎﹰ ،ﺃﺴﻤﺎﺀ
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻭﺍﺤﺩ ،ﻭﺴﺒﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ )) :ﻭﺇﻨﻤﺎ
ﺴﻤﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﺠﺎﻨﺴﺎﹰ ،ﻷﻥ ﺤﺭﻭﻑ ﺃﻟﻔﺎﻅﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ﻤﻥ

ﺠﻨﺱ ﻭﺍﺤﺩ(( ) ،(٩٥ﻭﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺱ ﻋﻨﺩﻩ)) :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ

ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﹰ((

)(٩٦

 .ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ))ﻫﻭ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﻤﺎ ﻋﺩﺍﻩ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ

ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺱ ﺍﻟﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺘﺠﻨﻴﺴﺎﹰ،

ﻭﺘﻠﻙ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻻ ﻷﻨﻬﺎ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺒﻌﻴﻨﻪ(( ).(٩٧

ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺱ ﻴﺸﻤل ﺍﻻﺸﺘﻘﺎﻕ ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ

ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ )ﻴﻔﺼﻠﻭﻥ ﺍﻻﺸﺘﻘﺎﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺱ ،ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺒل
ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺱ ﺃﻤﺭ ﻋﺎﻡ ﻟﻬﺫﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻭﺫﺍﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺱ ﻓﻲ ﺃﺼل

ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻬﻡ ﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺸﻲﺀ ،ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺜﻠﻪ ﻭﺸﺎﺒﻬﻪ ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎل
ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺜل ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺘﻪ ﻭﺒﻨﺎﺌﻪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻁﻠﻕ

ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺴﻡ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺱ(( ).(٩٨

ﻭﻴﻀﻴﻑ ))ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺜل ﻭﻴﺘﺸﺎﺒﻪ ﻋﻠﻤﻨﺎ

ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺴﻡ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺱ ﺃﻴﻀﺎﹰ((

)(٩٩

 .ﻓﺎﻟﺘﺠﻨﻴﺱ ﻭﺍﻻﺸﺘﻘﺎﻕ ﻓﻲ

ﺘﺼﻭﺭﻩ ﺸﻲﺀ ﻭﺍﺤﺩ ،ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻟﻠﺘﺠﻨﻴﺱ ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ،
ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﺤﺭﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﺤﺭﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ

ﻗﺎل ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻨﻬﺎ ﻏﺭﺓ ﺸﺎﺩﺨﺔ.
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ﻟﻘﺩ ﻗﺴﻡ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ :
 :ﺘﺠﻨﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ  :ﻭﻫﻭ ))ﺃﻥ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﺤﺭﻭﻑ ﺃﻟﻔﺎﻅﻪ
ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ﻭﻭﺯﻨﻬﺎ(( ) ،(١٠٠ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰg f e d c M :
)(١٠١

L kjih

ﻓﺎﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ -ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ -ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ

ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ.
ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺼﻭﺘﻴﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺨﺎﺼﻴﺘﻴﻥ

ﺼﺭﻓﻴﺔ ،ﻭﺘﻨﻐﻴﻤﻴﺔ) ،(١٠٢ﺃﻱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﻠﻔﻅﺘﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻅﺭ
ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅﺘﻴﻥ ،ﻓﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺠﻨﻴﺱ ﻨﻘل ﻜﻠﻤﺎ ﺘﺒﺎﻋﺩﺕ ﺍﻟﻠﻔﻅﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﺴﺘﺎﻥ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﺍ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
ﺼﻭﺘﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻘﺎﺭﺒﺕ ﺍﻟﻠﻔﻅﺘﺎﻥ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺱ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺸﺒﻪ.

ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻪ ﻗﻭﻟﻪ  ﻷﺼﺤﺎﺒﻪ ﺤﻴﻥ ﻨﺎﺯﻋﻭﺍ ﺤﺭﻴﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ
ﺍﻟﺒﺠﻠﻲ ﺯﻤﺎﻡ ﻨﺎﻗﺘﻪ ))ﺨﻠﻭ ﺒﻴﻥ ﺠﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﺭ((
ﻭﻤﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ

)(١٠٤

ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﻏﺭﺭ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻤﺸـﺭﻗﺔ

)(١٠٣

ﻗﻭل ﺃﺒﻲ ﺘﻤﺎﻡ:

ﺃﻱ ﺩﻋﻭﺍ ﺯﻤﺎﻤﻪ.
)(١٠٥

ﺒﺎﻟﻨﺼﺭ ﺘﻀﺤﻙ ﻋﻥ ﺇﻴﺎﻤﻙ ﺍﻟﻐـﺭﺭ

ﻓﺎﻟﻐﺭﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻏﺭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻪ ،ﻭﺍﻟﻐﺭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ
ﻤﻥ ﻏﺭﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ :ﺃﻜﺭﻤﻪ ،ﻓﺎﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﺤﺩ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ.

ﻭﻤﻨﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ:

ﻜﻡ ﺃﺤﺭﺯﺕ ﻗﻀﺏ ﺍﻟﻬﻨـﺩﻱ ﻤﺼـﻠﺘﺔﹰ

ﺘﻬﺘﺯ ﻤﻥ ﻗﻀﺏ ﺘﻬﺘـﺯ ﻓـﻲ ﻜﺜـﺏ

ﺕ ﻤﻥ ﺤﺠﺒﻬﺎ ﺭﺠﻌﺕ
ﺒﻴﺽ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺘﹸﻀﻴ ﹾ

)(١٠٦

ﺤﺠﹺﺏﹺ
ﻕ ﺒﺎﻟﺒﻴﺽ ﺃﺘﺭﺍﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟ 
ﺃﺤ ﹶ

ﻓﺎﻟﻘﻀﻴﺏ  :ﺍﻟﺴﻴﻭﻑ ،ﻭﺍﻟﻘﻀﺏ :ﺍﻟﻘﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺩﺓ .
ﻭﺍﻟﺒﻴﺽ  :ﺍﻟﺴﻴﻭﻑ ﻭﺘﻌﻨﻰ ﺃﻴﻀﺎﹰ :ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.

ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ).(١٠٧
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ﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻗﻬﻤﺎ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﻭﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ -ﺃﻱ ﺍﻟﺠﻨﺎﺱ -ﺒﻴﻥ ﺍﺴﻤﻴﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻨﻤﺎ
ﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻤﺎﻩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ  :ﺍﻟﻤﻤﺎﺜل) ،(١٠٨ﻭﻗﺩ ﺴﻤﺎﻩ ﻋﺒﺩ

ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻓﻲ) ،(١٠٩ﻭﺴﻤﺎﻩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻜﺎﻤل) ،(١١٠ﻭﺴﻤﺎﻩ
ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﻡ) ،(١١١ﻭﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺒﺎﻟﺘﺠﻨﻴﺱ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻻ ﻤﺸﺎﺤﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻟﻠﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل

ﺍﻟﺴﺠﻠﻤﺎﻨﻲ).(١١٢

ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﻗﻭل ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﻱ):(١١٣

ﻟﻭ ﺯﺍﺭﻨﺎ ﻁﻴﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎل ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ

)(١١٤

ﻭﻨﺤﻥ ﻓﻲ ﺤﻔﺭ ﺍﻷﺠﺩﺍﺙ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ

ﻓﺄﺤﻴﺎﻨﺎﹰ  :ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻁﺭ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﻭل  :ﺠﻤﻊ ﺤﻴﻥ ،ﻭﻫﻭ

ﺍﻟﺯﻤﻥ ،ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻁﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﻓﻌل ﻤﺎﻀﻲ ،ﺃﻱ ﺒﻌﺙ ﻓﻴﻨﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻌﺩ
ﺍﻟﻤﻭﺕ ،ﻓﺎﻟﺠﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻟﻴﺱ ﺒﻴﻥ ﻟﻔﻅﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ
ﻟﻔﻅﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻷﻨﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﻡ ﻭﻓﻌل.
ﻋﻠﻤﹰﺎ ﺃﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﻟﻡ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ.

)(١١٥

ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺘﺠﻨﻴﺱ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ،ﻭﻫﻭ ﺴﺘﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ

:

 (١ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﻨﻬﺎ ،ﻭﻫﺫﺍ
ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻓﻘﻁ .ﻭﻗﺩ ﻤﺜل ﻟﻪ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ

ﺒﻘﻭل ﺍﻟﻨﺒﻲ )) : ﺍﻟﻠﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﺤﺴﻨﺕ ﺨﻠﻘﻲ ،ﻓﺤﺴﻥ ﺨﻠﻘﻲ(( ).(١١٦

ﻓﺎﻟﻠﻔﻅﺘﺎﻥ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ؛ ﻷﻥ ﺘﺭﻜﻴﺏ

ﺨﻠﹾﻕ(( ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺤﺭﻑ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺨﺎﺀ ،ﻭﺍﻟﻼﻡ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﻑ ،ﺇﻻ
ﺨﻠﹾﻕ(( ﻭ))ﺍﻟ ﹸ
))ﺍﻟ ﹶ
ﺨﻠﹾﻕ(( ﹶﻓﻌل ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﺨﺎﺀ ،ﻭﻭﺯﻥ
ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ ،ﺇﺫ ﻭﺯﻥ ))ﺍﻟ ﹶ

ﺨﻠﹾﻕ(( ﹸﻓﻌل ﺒﻀﻡ ﺍﻟﻔﺎﺀ.
))ﺍﻟ ﹸ

 (٢ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺒﺤﺭﻑ
ﻭﺍﺤﺩ ،ﻭﺇﻥ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺠﻴﺱ ،ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻪ
ﺘﻌﺎﻟﻰ ،(١١٧)L / . - , + * ) M :ﻓﺎﻟﻠﻔﻅﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ
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?????? ????? ???? ?? ???????? ???????? ???????? ?????:

 

ﻭﺍﺤﺩ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺤﺭﻑ ﻭﺍﺤﺩ ،ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ
ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺭﺝ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻥ ﺯﺍﺩﻫﺎ ﻨﻐﻤﺎﹰ ،ﻓﺎﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﺒﻴﻥ )ﺽ( ﻭ)ﻅ(
ﻀﺌﻴل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل.

 (٣ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺒﺤﺭﻑ ﻭﺍﺤﺩ.
ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،(١١٨)L s r q p o M :ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ ،ﺇﺫ ﻭﺯﻥ

ل ﺒﻜﺴﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ.
ﺤﺴﻨﹸﻭﻥ( ﻴﻔﻌُ 
ل ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﻌﻴﻥ ،ﻭﻭﺯﻥ )ﻴ 
ﺤﺴﺒﻭﻥ( ﻴ ﹾﻔﻌُ 
) ﻴ 

 (٤ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺱ ﺍﻟﻤﻌﻜﻭﺱ :ﻭﻫﻭ ﻀﺭﺒﺎﺕ :ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻜﺱ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ)،(١١٩
ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻬﻡ) :ﺸﻴﻡ ﺍﻷﺤﺭﺍﺭ ﺃﺤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴﻡ(  .ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ
ﺠﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺱ ﺇﻴﻘﺎﻋﻴﹰﺎ ﺒﻭﺭﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ

ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ.

ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭل ﺍﻷﻀﺒﻁ ﺒﻥ ﻗﺭﻴﻊ ﻤﻥ ﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ):(١٢٠
ﻗﺩ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺁﻜﻠﻪ ﻭﻴﺄﻜــ ُل

ـﻪ
ﻥ ﺠﻤﻌــ
ـﺎ َل ﻏﻴــ ﺭ ﻤــ 
ﺍﻟﻤــ

ﻭﻴﻘﻁـﻊ ﺍﻟﺜـﻭﺏ ﻏﻴـﺭ ﻻﺒﺴـﻪ

ﻭﻴﻠﺒﺱ ﺍﻟﺜﻭﺏ ﻏﻴـﺭ ﻤـﻥ ﻗﻁﻌـﻪ

ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ)) :ﻭﻗﺩ ﺴﻤﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻗﺩﺍﻤﻪ ﺒﻥ ﺠﻌﻔﺭ ﺒـ)ﺍﻟﺘﺒﺩﻴل( ﻭﺫﻟﻙ
ﺍﺴﻡ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻤﺴﺎﻩ ،ﻷﻥ ﻤﺅﻟﻑ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻜﻼﻤﻪ
ﻤﺅﺨﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺅﺨﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(( ) ،(١٢١ﺜﻡ

ﻤﺜل ﻟﻪ ﺒﻘﻭل:

ﺃﺸــﻜﺭ ﻟﻤــﻥ ﺃﻨﻌــﻡ ﻋﻠﻴــﻙ

ﻭﺃﻨﻌــﻡ ﻋﻠــﻰ ﻤــﻥ ﺸــﻜﺭﻙ

ﻭﻗﺩ ﻤﺜل ﻟﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ~ } | M :

¡ £ ¢

.(١٢٢)L¤
ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭل ﺍﻟﻨﺒﻲ )) : ﺠﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺃﺤﻕ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭ(( ).(١٢٣
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺴﻤﺎﻩ ﻗﺩﺍﻤﻪ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺘﺒﺩﻴل ﺠﺎﺀ ﺃﺒﻭ
ﻫﻼل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻓﺴﻤﺎﻩ ))ﺍﻟﻌﻜﺱ((
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ﻫﻭ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻨﻲ ﺤﻴﺙ ﺴﻤﺎﻩ ))ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻭﺍﻟﺘﺒﺩﻴل((

ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ).(١٢٦

)(١٢٥

ﺜﻡ ﺘﺎﺒﻌﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ

ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻻ ﺘﻅل ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺭﻴﺜﻤﺎ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ

ﻟﺘﺤﺭﻜﻬﺎ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﻓﺘﺜﺏ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻴﺘﻭﻟﺩ
ﻤﻌﻨﻰ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻜﺄﻨﻨﺎ ﻨﺘﻭﻫﻡ ﺃﻥ ﻟﻴﺱ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺊ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﻌﻨﻰ
ﺠﺩﻴﺩ ﺜﻡ ﻨﻭﺍﺠﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺇﺜﺎﺭﺓ

ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ.

ﻭ ﺍﻷﺨﺭ :ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ،ﻭﻤﺜل ﻟﻪ ﺒﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ:
ﺠﺎﺫﺒﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺭﻴﺢ ﺘﺠـﺫﺏ ﻋﻘﺭﺒـﺎﹰ

ﻤﻥ ﻓﻭﻕ ﺨﺩ ﻤﺜـل ﻗﻠـﺏ ﺍﻟﻌﻘـﺭﺏ

ﺕ
ﻭﻁﻔﻘﺕ ﺃﻟـﺜ ﻡ ﺜﻐﺭﻫـﺎ ﻓﺘﻤﻨﻌـ ﹾ

ﺕ ﻋﻨـﻲ ﺒﻘﻠـﺏ )ﺍﻟﻌﻘـﺭﺏ(
ﻭﺘﺤﺠﺒ ﹾ

ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ)) :ﻭﺇﺫ ﻗﻠﺏ ﻟﻔﻅ :ﻋﻘﺭﺏ ﺼﺎﺭ ﺒﺭﻗﻌﺎﹰ(( ).(١٢٧
 (٥ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻨﺏ :ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺠﻤﻊ ﻤﺅﻟﻑ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺒﻴﻥ ﻜﻠﻤﺘﻴﻥ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ
ﻜﺎﻟﺘﺒﻊ ﻟﻸﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺠﻨﻴﺒﺔ ﻟﻬﺎ.

ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ:
ﺃﺒﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴـﻲ ﻻ ﺘﺤﺴـﺏ ﺒـﺄﻨﻲ

ﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺤﻠـﻰ ﺍﻻﺸـﻌﺎﺭ ﻋـﺎﺭﻱ

ـﺎل ﻤﻌــﻴﻥ
ـﻊ ﻜﺴﻠﺴـ
ـﻲ ﻁﺒـ
ﻓﻠـ

ﺯﻻل ﻤــﻥ ﺫﹸﺭﺍ ﺍﻷﺤﺠــﺎﺭ ﺠــﺎﺭﻱ

ﺜﻡ ﻴﻘﻭل)) :ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻋﻨﺩﻱ ﻓﻴﻪ ﻨﻅﺭ ،ﻷﻨﻪ ﺒﻠﺯﻭﻡ ﻤﺎﻻ ﻴﻠﺯﻡ

ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻟﺘﺠﻨﻴﺱ ﺇﻻ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺱ ﻫﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ،
ﻭﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺇﻻ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ،ﻭﻫﻭ ﺃﻗﻠﻪ ،ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﺍﻟﻤﻨﺜﻭﺭ ﻓﻬﻭ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ

ﻜﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﺭﺍﺀ ﺘﺴﺎﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ)) :ﺍﻹﺸﻌﺎﺭ...

ﻭﻋﺎﺭ(( ﻭﺍﻟﺠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ))ﺍﻷﺤﺠﺎﺭ
)
ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻭﺯﻨﻪ ﺘﺭﻜﻴﺒﻪ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺤﺭﻭﻓﻪ ﺘﻨﻔﺫ( ﻭﺘﺘﺄﺨﺭ.
ﻤﺎ.(١٢٨
ﻭﺠﺎﺭ(((((٦
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?????? ????? ???? ?? ???????? ???????? ???????? ?????:

 

ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ  ﻓﻲ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺘﻼﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ:
))ﻴﻘﺎل ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻗﺭﺃ ،ﻭﺍﺭﻕ ﻭﺭﺘل ﻜﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﺘﺭﺘل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﺈﻥ
ﻓﻨﺯﻟﺘﻙ ﻋﻨﺩ ﺁﺨﺭ ﺁﻴﺔ ﺘﻘﺭﺃ((

)(١٢٩

 .ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭل ﺃﺒﻲ ﺘﻤﺎﻡ):(١٣٠

ﺒﻴﺽ ﺍﻟﺼﻔﺎﺌﺢ ﻻﺴﻭﺩ ﺍﻟﺼﺤﺎﺌﻑ ﻓـﻲ

ـﺏ
ـﻙ ﻭﺍﻟﺭﻴـ
ـﻼﺀ ﺍﻟﺸـ
ـﻭﻨﻬﻥ ﺠـ
ﻤﺘـ

ﻓﻠﻘﺩ ﺤﺩﺙ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺘﺄﺨﻴﺭ ﻟﻠﺤﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﻟﻔﻅﺘﻲ )ﺇﻗﺭﺃ( ﻭ)ﺍﺭﻕ( ﻤﻊ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻓﻲ
ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ،ﻭﻜﺫﺍ ﻟﻔﻅﺘﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﺌﻑ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺌﺢ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ.
ﻓﺈﺤﺴﺎﺱ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺒﺈﻴﻘﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺴﻴﺔ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ

ﺘﺼﻭﺭﻩ ﻷﻗﺴﺎﻤﻪ ﻜﻅﻭﺍﻫﺭ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺠﺭﺱ ﺼﻭﺘﻲ ﻴﻜﺴﺒﻪ
ﻟﻭﻨﺎﹰ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﻓﻠﻜل ﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺱ ﻜﻤﺎل ﻗﺎل ﺍﺒﻥ

ﺍﻷﺜﻴﺭ )) :ﻟﻪ ﺤﻼﻭﺓ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺭﻭﻨﻕ(( ) .(١٣١ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻼﻭﺓ

ﻭﺍﻟﺭﻭﻨﻕ ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺩﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻴﻘﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺱ

ﺒﺸﻘﻴﻪ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﺹ))) .(١٣٢ﻓﻬﻭ ﺃﻓﻀل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻠﺘﻭﺍﺯﻱ ﺒﻜل ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ
ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻩ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺨﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻁﻴﻌﻴﺔ(( ).(١٣٣

 

ﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ،ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺃﻥ

ﻗﺩﺍﻤﻪ ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﻗﺩ ﻭﻗﻔﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺭﺼﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ)) :ﻭﺤﺩﻩ ﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺭﻭﻨﻕ ﻭﻴﺤﺴﻨﻪ(( ).(١٣٤

ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺇﺘﺴﺎﻗ ﹰﺎ ﻤﻊ ﻭﻟﻌﻪ

ﺒﺎﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﻨﺠﺩﻩ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﺭﺼﻴﻊ ﺒﻘﻭﻟﻪ)) :ﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜل ﻟﻔﻅﺔ ﻤﻥ
ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻜل ﻟﻔﻅﺔ ﻤﻥ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ

ﻭﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ(( ).(١٣٥

ﻓﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻨﻘل ﺍﻟﺘﺭﺼﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻥ

ﺒﺎﻟﺴﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻥ ﺒﺎﻟﺒﺼﺭ،ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ

ﺒﺼﺭﻱ) ،(١٣٦ﺇﺫ ﻫﻭ ﻴﺸﻴﺭ ﻟﻠﺘﺴﺎﻭﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎل ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺭﺼﻴﻊ )) :ﻫﻭ ﺃﻥ
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ﺘﻜﻭﻥ ﻜل ﻟﻔﻅﺔ ﻤﻥ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻜل ﻟﻔﻅﺔ ﻤﻥ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻔﺼل
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ((.
ﻭﻴﺠﻲﺀ ﺍﻟﺘﺭﺼﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻲﺀ ﻓﻲ ﻜﻼﻡ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ

ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻑ) ،(١٣٧ﻭﻴﻌﻠل ﺼﺎﺤﺏ ﻜﺘﺎﺏ ))ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻨﺜﺭﻱ((
ﺨﺭﻭﺝ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺒﺎﻟﺘﺭﺼﻴﻊ ﻋﻥ ﺤﻘل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ)) :ﻭﻟﻌل ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﻟﻠﺘﺭﺼﻴﻊ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﻴﺒﻌﺩﻩ ﻋﻥ

ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ(().(١٣٨

ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻗﻠﻴل ﺠﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﻤﻕ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ﻭﺘﻌﺴﻑ
ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﺜﺭﻱ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻥ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻤﺎﺘﻪ ﻗﺎﺌﻼﹰ)) :ﻓﻬﻭ ﻴﻁﺒﻊ ﺍﻷﺴﺠﺎﻉ

ﺒﺠﻭﺍﻫﺭ ﻟﻔﻅﻪ ،ﻭﻴﻘﺭﻉ ﺍﻹﺴﻤﺎﻉ ﺒﺯﻭﺍﺠﺭ ﻭﻋﻅﺔ(( ) ،(١٣٩ﺇﺫ ﺠﻌل ﺃﻟﻔﺎﻅ
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺯﻨﺎﹰ ﻭﻗﺎﻓﻴﺔ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻭﻗﻊ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻭﺍﺯﹴ ﻭﻤﻁﺎﺒﻕ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺴﺠﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:
ﻓﻬـــﻭ ﻴﻁﺒـــﻊ ﺍﻷﺴـــﺠﺎﻉ

ﺒﺠــــــﻭﺍﻫﺭ ﻟﻔﻅــــــﻪ

ﻭﻴﻘـــــﺭﻉ ﺍﻹﺴـــــﻤﺎﻉ

ﺒﺯﻭﺍﺠــــــﺭ ﻭﻋﻅــــــﻪ

 

ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴﻌﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺘﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﻨﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ

ﺴﻭﺍﺀ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺎﺼ ﹰﺎ ﺒﺎﻟﻨﺜﺭ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺎل ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺘﺸﻁﻴﺭﹰﺍ ﺃﻭ ﺘﺭﺼﻴﻌﺎﹰ.

ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﺒﻘﻭﻟﻪ)) :ﺘﻭﺍﻁﺅ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ

ﺍﻟﻤﻨﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻑ ﻭﺍﺤﺩ(( ).(١٤٠

ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺜﺭ.
ﻭﻟﻘﺩ ﺩﺍﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﻘﻭﺓ ﻤﺴﺘﺩﻻﹰ ﺒﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ

ﺒﻘﻭﻟﻪ)) :ﻭﻗﺩ ﺫﻤﻪ ﺒﻌﺽ ﺃﺼﺤﺎﺒﻨﺎ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻻ ﺃﺭﻯ ﻟﺫﻟﻙ
ﻭﺠﻬﺎﹰ ﺴﻭﻯ ﻋﺠﺯﻫﻡ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻭﺍ ﺒﻪ ،ﻭﺇﻻ ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺫﻤﻭﻤ ﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
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?????? ????? ???? ?? ???????? ???????? ???????? ?????:

 

ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻗﺩ ﺃﺘﻰ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﺤﺘﻰ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺅﺘﻲ ﺒﺎﻟﺴﻭﺭﺓ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﺴﺠﻭﻋﺔ
ﻜﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ،ﻭﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻤﺭ ،ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ(( ).(١٤١

ﻭﺩﺍﻓﻊ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻨﺎﻓﻴﺎﹰ ﺃﻥ

ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﻗﻭل ﺍﻟﺭﺴﻭل )) ﺃﺴﺠﻌﺎﹰ ﻜﺴﺠﻊ ﺍﻟﻜﻬﺎﻥ((

)(١٤٢

ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ

ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻪ
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴل ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻕ

ﻭﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻬﺎﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻐﻴﺏ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻭﺼﻔﻪ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ:

))ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻜﺎﻫﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻉ((

)(١٤٣

ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﺇﺫﻥ

ﻟﻴﺱ ﺒﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ))ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﻭﻉ ﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﻟﻜﺎﻫﻥ(().(١٤٤

ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﺒﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ،

ﻗﺼﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻓﺎﻟﺭﺴﻭل  ﻗﺎل)) :ﺍﺭﺠﻌﻥ ﻤﺄﺯﻭﺭﺍﻥ ﻏﻴﺭ
ﻤﺄﺠﻭﺭﺍﺕ((

)(١٤٥

ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﻤﻭﺯﻭﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺭ .ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ)) :ﺇﻨﻤﺎ

ﺃﺭﺍﺩ ﻤﻭﺯﻭﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺭ ﻓﻘﺎل ﻤﺎ ﺯﻭﺭﺍﺕ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﺄﺠﻭﺭﺍﺕ ﻁﻠﺒﺎﹰ ﻟﻠﺘﻭﺍﺯﻥ

ﻭﺍﻟﺴﺠﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﺠﻊ(( ).(١٤٦

ﺃﻤﺎ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻋﻨﺩﻩ ﻜﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻴﺤﻘﻕ
ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻪ ﻓﻬﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ  :ﺤﻠﻭﺓ ،ﺤﺎﺭﺓ ،ﻁﻨﺎﻨﺔ،

ﺭﻨﺎﻨﺔ) ،(١٤٧ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺤﺭﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ
ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻲ ﻓﺎﻟﺤﻼﻭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻀﺩ ﺍﻟﺒﺭﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻐﺜﺎﺜﺔ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ
ﺘﺤﻤل ﺩﻻﻟﺔ ﺇﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺤﻼﻭﺓ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺠﺭﺱ
ﻤﻭﺴﻴﻘﻲ ﻋﺫﺏ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ.

ﻓﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻴﻔﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﺇﻴﻘﺎﻉ ﻭﻴﺭﻯ ﺍﺒﻥ

ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻜﻠﻑ ،ﻷﻥ ﺫﻟﻙ
ﻤﻤﺎ ﻴﻔﺴﺩ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﻴﻔﺴﺩ ﺇﻴﻘﺎﻋﻪ ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﺃﻥ

ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺠﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺎﻤﻠﺔ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﺠﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻴﻘﻭل:
))ﻭﺃﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﻟﻠﺴﺠﻊ ﺴﺭﺍﹰ ﻫﻭ ﺨﻼﺼﺘﻪ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﺈﻥ ﻋﺭﻱ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻉ
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ﻼ ﻭﻫﺫﺍ ﺸﻲﺀ ﻟﻡ ﻴﻨﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺭﻱ ...ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﻭﻟﻪ ﻓﻲ
ﻤﻨﻪ ﻓﻼ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻪ ﺃﺼ ﹰ
ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠﻌﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺠﺘﻴﻥ ﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺨﺘﻬﺎ ،ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﺫﻟﻙ

ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴل ﺒﻌﻴﻨﻪ(( ).(١٤٨

 

ﻴﻘﺴﻡ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ:

ﺍﻷﻭل :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺼﻼﻥ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻴﻥ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ).(١٤٩
ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،(١٥٠)L n m l k j i h g f M :ﻭﻫﻭ
ﺃﺸﺭﻑ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻋﻨﺩﻩ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﻟﻼﻋﺘﺩﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻴﻪ)) ،ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ

ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻔﺱ ﺘﻤﻴل ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ(( ).(١٥١

ﻓﺎﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﻗﺩﺭﻙ ﻤﺎ ﻟﻺﻴﻘﺎﻉ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﺒﺩﻟﻴل ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ

ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻊ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎل ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻭﻥ ،ﻓﺎﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻤﻴل
ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻭﺸﻴﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺸﻜل ﻻﻓﺕ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ
– ﻋﻨﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ -ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺒﻌﺘﻬﺎ

ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﺭﺘﻴﺒﺔ ﺒﺈﻴﻘﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺭﺘﻴﺏ ﺫﻱ ﺍﻟﻨﻐﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ).(١٥٢

ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻁﻭل ﻤﻥ ﺍﻷﻭل ﻁﻭﻻﹰ ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﺒﻪ
ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ﺨﺭﻭﺠﺎﹰ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ) ،(١٥٣ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰÉÈ Ç Æ M :
)('&%$# "! ÏÎ ÍÌ ËÊ
)(١٥٤

*L 3210/.-, +

 .ﻓﺎﻟﻔﺼل

ﺍﻷﻭل ﺜﻤﺎﻥ ﻟﻔﻅﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺘﺴﻊ ﻟﻔﻅﺎﺕ.
ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻗﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻭل ،ﻭﻫﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ
ﺍﻷﺜﻴﺭ ﻋﻴﺏ ﻓﺎﺤﺵ ﻭﻴﻌﻠل ﺫﻟﻙ ))ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻭﻓﻰ ﺃﻤﺩﻩ ﻤﻥ

ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺒﺤﻜﻡ ﻁﻭﻟﻪ ،ﺜﻡ ﻴﺠﻲﺀ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻗﺼﻴﺭﹰﺍ ﻋﻥ ﺍﻷﻭل،
ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺒﺘﻭﺭ ،ﻓﻴﺒﻘﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺴﻤﺎﻋﻪ ﻜﻤﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ
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?????? ????? ???? ?? ???????? ???????? ???????? ?????:

 

ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻴﻌﺜﺭ ﺩﻭﻨﻬﺎ(( ) ،(١٥٥ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻭ ﻴﺠﻌل ﻟﻠﺴﺠﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﺴﺎﻭﻱ
ﺍﻟﺴﺠﻌﺎﺕ ﻭﺘﻭﺍﺯﻴﻬﺎ ﻗﺴﻤﺎﻥ ﺤﺴﻨﺎﻥ ،ﻭﻗﺴﻡ ﻗﺒﻴﺢ ﺒل ﻭﻓﺎﺤﺵ ﺃﻴﻀﺎﹰ.
ﺜﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻗﺴﺎﻤﻪ ﻀﺭﺒﺎﻥ:

ﺍﻷﻭل :ﺍﻟﺴﺠﻊ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ،ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠﻌﺘﻴﻥ ﻤﺅﻟﻔﺔ ﻤﻥ
ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻗﻠﻴﻠﺔ ،ﻭﺃﺤﺴﻨﻪ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺅﻟﻔﺎﹰ ﻤﻥ ﻟﻔﻅﺘﻴﻥ ،ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰb aM :
 ،(١٥٦)L e d cﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ£ ¢ ¡  ~ } | M :
 ،(١٥٧)L ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ﻷﻨﻪ ))ﻜﻠﻤﺎ ﻗﻠﺕ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻜﺎﻥ
ﺃﺤﺴﻥ ﻟﻘﺭﺏ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺴﻤﻊ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ(( ) ،(١٥٨ﻓﺎﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ
ﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺘﻜﺜﻴﻔﺎﹰ ﻟﻺﻴﻘﺎﻉ ﻭﺍﻟﺠﺭﺱ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻲ ،ﻟﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﺩﻋﻰ
ﻤﺫﻫﺒﹰﺎ ﻭﺃﺒﻌﺩﻩ ﻤﺘﻨﺎﻭﻻﹰ ﻭﻻ ﻴﻜﺎﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻴﻘﻊ ﺇﻻ ﻨﺎﺩﺭﺍﹰ.

ﻭﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻵﺨﺭ :ﻭﻫﻭ ﻀﺩ ﺍﻷﻭل ﻷﻨﻪ ﺃﺴﻬل ﻤﺘﻨﺎﻭﻻﹰ ،ﻭﻜل ﻤﻥ

ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﺒﻴﻥ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭﺠﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻭل ،ﻓﻨﺠﺩ ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠﻊ
))ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ(( ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﺄﻟﻴﻔﻪ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﻋﺸﺭﺓ ﻟﻔﻅﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭﺓ
ﻟﻔﻅﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭﻩ ﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭﺓ ﻟﻔﻅﺔ.

ﻭﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﺄﻟﻴﻔﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻟﻔﻅﺔ

ﻓﻤﺎ ﺤﻭﻟﻬﺎ) ،(١٥٩ﻭﻴﺘﺭﻙ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎﹰ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﻊ ))ﺍﻟﻁﻭﻴل((
ﺒﻘﻭﻟﻪ )) :ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﻫﻭ
ﻏﻴﺭ ﻤﻀﺒﻭﻁ(( ).(١٦٠

ﻓﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﺸﻤﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻻ ﻨﻠﻤﺱ
ﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺈﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻓﺤﺴﺏ ،ﺒل ﻨﺤﺱ ﻤﻌﻪ ﺒﺭﻏﺒﺔ ﻋﺎﺭﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺨﺭﺍﺝ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺴﻤﺎﺤﺔ ﺍﻟﻁﺒﻊ ﻭﺼﻔﺎﺀ

ﺍﻟﻘﺭﻴﺤﺔ.

 

ﻴﺭﻯ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻥ ))ﻤﻥ ﺃﺸﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺫﻫﺒﺎﹰ

ﻭﺃﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﺴﻠﻜﺎﹰ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻤﺅﻟﻔﻪ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻠﺯﻤﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ
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ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻭﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻤﺠﺭﺍﻩ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺃﺠﺯﺍﺀ
ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﺜﻭﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻫﻭ ﺃﻥ
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺤﺭﻓﺎﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ،ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺃﻥ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ

ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒل ﺭﻭﻱ ﺍﻻﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ(( ).(١٦١

ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺴﻤﺎﻩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯ ))ﺇﻋﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻨﻔﺴﻪ((

)(١٦٢

ﻓﺩﻟﺕ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﺸﻘﺔ ﻭﻋﻨﺎﺀ ﻭﻗﺩ ﺴﻤﺎﻩ ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ

ﺍﻟﺘﻁﻭﻉ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺜﻡ ﻗﺎل ﻭﻫﻭ ))ﺃﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻟﻴﺩل

ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻏﺯﺍﺭﺓ ﻭﺴﻌﺔ ﺇﻁﻼﻋﻪ(( ).(١٦٣

ﻭﻟﺌﻥ ﺠﻌل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﺒﺎﻟﺸﻌﺭ ﻭﺨﺼﻪ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺒﻥ
ﺠﻨﻲ ،ﻓﺈﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺠﻌﻠﻪ ﺸﺎﻤﻼﹰ ﻟﻠﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﻨﺜﺭ ﻭﺠﺎﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ

ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ).(١٦٤

ﻭﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻓﺼل ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺫﻡ
ﺍﻟﺠﺒﺎﻥ )) :ﺇﺫﺍ ﻨﺯل ﺒﻪ ﺨﻁﺏ ﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻔﺭﻕ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻀل ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﻟﻡ ﻴﺅﻤﻥ ﺇﻻ
ﺇﺫﺍ ﺃﺩﺭﻜﻪ ﺍﻟﻐﺭﻕ(( ) ،(١٦٥ﻓﺎﻟﻠﺯﻭﻡ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ )ﺍﻟﺭﺍﺀ( ﻭ)ﺍﻟﻘﺎﻑ( ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﻴﻘﺭ

ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ ﻫﺎﻤﻪ ،ﻓﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﺘﺨﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻥ ))ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﻭﺤﺸﺔ ﺘﺫﻫﺏ ﺒﺭﻭﻨﻕ

ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ،ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﺅﻟﻑ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺤﺘﻰ ﻴﺠﻲﺀ ﺒﻪ
ﻤﺘﻜﻠﻔﺎﹰ ،ﻭﻤﺜﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻜﻤﻥ ﺃﺨﺫ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﹰ ،ﺭﺩﻴﺌ ﹰﺎ ﻓﺄﺠﺎﺩ ﻓﻴﻪ ﺼﻨﻌﺘﻪ،
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻭﺃﻫﻤل ﺍﻷﺼل ،ﻓﺄﻀﺎﻉ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ

ﻓﻲ ﺭﺩﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ(( ).(١٦٦

ﻭﻭﺭﻭﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻴﺴﻴﺭ ﺠﺩﺍﹰ ،ﻴﻘﻭل)) :ﻓﻤﻥ
)(١٦٧

ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰL T S R Q P O N M L K M :
ﻗﻭﻟﻪq p o n M :

)(١٦٨

L

ﻭﻤﻨﻪ

ﻭﻴﻘﻭل)) :ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺒﻌﺽ

ﺍﻟﺠﻬﺎل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ،ﻓﺄﺩﺨل ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻤﻨﻪ ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ7 6 M :
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)(١٦٩

L CBA@ ?> = <; :98

ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ ﻷﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻪ )ﻨﻌﻡ( ﻭ )ﺠﺤﻴﻡ( ﻭﺍﻟﻴﺎﺀ ﻫﻲ

ﻤﻥ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺩ ﻭﺍﻟﻠﻴﻥ ،ﻓﻼ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻬﺎ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ(( ).(١٧٠

ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ،ﻓﻘﺩ ﺘﻤﺜل ﺒﺸﻌﺭ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﻱ ،ﻭﺃﺒﻲ

ﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﻔﺭﺯﺩﻕ ﻭﻜﺜﻴﺭ ﻋﺯﺓ ﻤﺒﻴﻨﺎﹰ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻱ ﺃﻟﻑ ﻜﺘﺎﺒﺎﹰ
ﺍﺴﻤﺎﻩ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ ﻭﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ))ﺃﺘﻰ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺠﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤﺩ ﻭﺍﻟﺭﺩﻱﺀ ﺍﻟﺫﻱ

ﻴﺫﻡ(().(١٧١

ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺸﻌﺭﻩ ﻓﻴﻪ ﻓﻜﻘﻭﻟﻪ:
ﻻ ﺘﻁﻠــﺒﻥ ﺒﺂﻟــﺔ ﻟــﻙ ﺤﺎﺠــﺔ

ـﺯل
ـﺩ ﻤﻐـ
ـﺭ ﺠـ
ـﻎ ﺒﻐﻴـ
ـﻡ ﺍﻟﺒﻠﻴـ
ﻗﻠـ

ﺴﻜﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻜﻼﻫﻤﺎ

ـﺫﺍ ﻟــﻪ ﺭﻤــﺢ ﻭﻫــﺫﺍ ﺃﻋــﺯل
ﻫـ

ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺴﺎل ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ) ،(١٧٢ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻠﻑ ﻟﻪ ﺘﻜﻠﻔﹰﺎ ﻅﺎﻫﺭﺍﹰ ﻭﺇﻥ

ﺃﺠﺎﺩ ،ﻓﻘﻭﻟﻪ:

ﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺴـﻭﺍﻙ ﻭﻤﺎﻟـﻪ

ﻭﻻ ﻟﻙ ﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻓﻴﻬـﺎ

ﻭﻟﻜﻨﻬــﺎ ﻤﻠــﻙ ﻟــﺭﺏ ﻤﻘــﺩﺭ

ﻴﻌﻴﺭ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﺭﺘـﺩ ﻓﻴﻬـﺎ

ﻭﻤﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻗﻭل ﺃﺒﻲ ﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﻴﺜﺔ):(١٧٣

ﻁﻭﺍﻩ ﺍﻟﺭﺩﻯ ﻁﻲ ﺍﻟﺭﺩﺍﺀ ﻭﻏﻴﺒﺕ

ﻓﻀﺎﺌﻠﻪ ﻋـﻥ ﻗﻭﻤـﻪ ﻭﻓﻭﺍﻀـﻠﻪ

ﻁﻭﻯ ﺸﻴﻤﺎﹰ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﻭﺡ ﻭﺘﻐﺘﺩﻱ

ﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﺃﻋﻴﺕ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺴـﺎﺌﻠﻪ

ﻓﻴﺎ ﻋﺎﺭﻀﺎﹰ ﻟﻠﻌﺭﻕ ﺃﻗﻠـﻊ ﻤﺯﻨـﻪ

ﻭﻴﺎ ﻭﺍﺩﻴﺎ ﻟﻠﺠـﻭﺩ ﺠﻔـﺕ ﻤﺴـﺎﻴﻠﻪ

ﻴﻌﻠﻕ ﻗﺎﺌﻼﹰ)) :ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﺎ ﻴﺠﻲﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ،ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻤﺘﻜﻠﻑ
ﻜﺸﻌﺭ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻌﻼﺀ ،ﻓﺈﻥ ﺤﺴﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻁﺒﻭﻉ ،ﻭﺤﺴﻥ ﺫﺍﻙ ﻤﺼﻨﻭﻉ(( )،(١٧٤

ﻭﺍﺴﺘﺩﻻﻻﹰ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺄﺕ ﻤﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﺫﻜﺭ
ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻭل ﺍﻟﻔﺭﺯﺩﻕ

ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﻁﻴﺒﻬـﺎ

ـﺭﺍﺽ
ـﺎﺀ ﻤـ
ـﺎ ﺍﻟﻨﺴـ
ـﺩﻕ ﺘﻘﻠﺒﻬـ
ﺤـ

ـﺎل ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻭﺍ
ـﺩ ﹶﺓ ﺍﻟﺭﺠـ
ﻓﻜـﺄﻥ ﺃﻓﺌـ

ﺽ
ﺤﺩﻕ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﻟﻨﺒﻠﻬـﺎ ﺃﻏـﺭﺍ 
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ﻴﻌﻠﻕ ﻗﺎﺌﻼﹰ )) :ﻭﺇﺫﺍ ﺸﺌﺕ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﻤﻘﺎﺩﻴﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻙ ﺫﻭﻕ ﺼﺤﻴﺢ
ﻓﺎﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻪ ﺍﻟﺴﻬل ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺄﻨﻪ ﻤﺎﺀ ﺠﺎﺭ ،ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ

ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﺘﻪ ﻷﺒﻲ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﻱ ،ﻓﺈﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻅﺎﻫﺭ(( ).(١٧٦

ﻭﻴﺫﻜﺭ ﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻗﺩ ﻴﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﺘﺅﺘﻲ ﺜﻤﺎﺭﻫﺎ

ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻋﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻁﻠﻌﻬﺎ):(١٧٧
ﺨﻠﻴﻠﻲ ﻫﺫﺍ ﺭﺒﻊ ﻋـﺯﺓ ﻓـﺎﻋﻘﻼ

ﻗﻠﻭﺼﻴﻜﻤﺎ ﺜﻡ ﺍﺤﻠﻼ ﺤﻴـﺙ ﺤﻠـﺕ

ﻴﻘﻭل ﻋﻨﻬﺎ)) :ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺒﻴﺘﺎﹰ ،ﻭﻫﻲ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ

ﺴﻬﻠﺔ ﻟﻴﻨﺔ ،ﺘﻜﺎﺩ ﺘﺘﺭﻗﺭﻕ ﻤﻥ ﻟﻴﻨﻬﺎ ﻭﺴﻬﻭﻟﺘﻬﺎ ،ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ

ﺸﻲﺀ(( ).(١٧٨

 

ﻭﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻫﻲ)) :ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﺜﻭﺭ

ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻭﻋﺠﺯﻩ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻲ

ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺯﻨﺎﹰ(( ).(١٧٩

ﻭﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺃﻭﺯﺍﻥ

ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ،ﻭﻟﻴﺱ ﺼﺎﺩﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ )ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل( ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻑ ﻭﺍﺤﺩ
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻊ ،ﻟﺫﺍ ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺃﻥ ))ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻫﻭ ﺃﺨﻭ
ﻻ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ،ﻷﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﺍﻋﺘﺩﺍ ﹰ
ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ،ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺎﺜل ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻟﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻑ ﻭﺍﺤﺩ .ﻭﺃﻤﺎ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻊ ،ﻭﻻ ﺘﻤﺎﺜل ﻓﻲ ﻓﻭﺍﺼﻠﻬﺎ ،ﻓﻴﻘﺎل

ﺇﺫﺍ  :ﻜل ﺴﺠﻊ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ،ﻭﻟﻴﺱ ﻜل ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺴﺠﻌﺎﹰ(( ).(١٨٠

ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻤﺎﺜل ،ﻓﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻫﻲ ﺴﺠﻊ

ﻴﻨﻘﺼﻪ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻷﺨﻴﺭ ،ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﺘﻘﻔﻴﺔ ،ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰw v u t s r M :
 ،(١٨١) L xﻓﺎﻟﻤﺴﺘﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ،ﻷﻨﻬﻤﺎ ﺘﺴﺎﻭﺘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻔﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻭﺯﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺤﺩ .ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
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?????? ????? ???? ?? ???????? ???????? ???????? ?????:

 

ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺤﺴﻥ ﻭﺃﻜﻤل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﻟﻠﺘﻭﺍﺯﻥ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل
ﻋﻠﻰ ﺯﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﻭﺤﺭﻑ ﻭﺍﺤﺩ ).(١٨٢

ﻭﺃﻗل ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁﻪ ﻟﻠﺘﻭﺍﺯﻥ ))ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻋﻠﻰ ﺯﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ،

ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻴﻘﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ(( ) .(١٨٣ﻭ
ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﻁﻠﻕ ﻤﺼﻁﻠﺢ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ( ﺒل ﻴﺩﺨل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ.
ﻭﻴﺴﺘﺸﻬﺩ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﻟﺠﻤﺎل ﺇﻴﻘﺎﻉ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ( ﺒﺎﻟﻨﺹ

ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺨﺎﻟﺼﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ))ﻤﻌﻅﻡ ﺁﻴﺎﺘﻪ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺤﺘﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ
ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻨﻪ ﺴﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭ ،ﻭﻟﻘﺩ ﺘﺼﻔﺤﺘﻪ ﻓﻭﺠﺩﺘﻪ ﻻ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻨﻪ ﺸﻲﺀ
ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ(( ).(١٨٤
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ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ

 (١ﺒﺭﺯ ﺃﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﻓﺎﺌﺩﺘﻴﻥ ﻟﻠﺘﺠﺭﻴﺩ ،ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ،
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺩﺡ

ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ.

 (٢ﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﺭﺍﺝ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻜﺕ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻟﻺﺫﻋﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ.

 (٣ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﻟﻸﺭﺼﺎﺩ ﺩﻗﻴﻘﺎﹰ ،ﻷﻨﻪ ﺨﺼﻪ ﺒﺎﻟﺸﻌﺭ ،ﻓﻲ
ﺤﻴﻥ ﻤﺜل ﻟﻪ ﻨﺜﺭﺍَﹰ.
 (٤ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺒل ﻜﺎﻨﺕ
ﻤﻅﻬﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎل ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻲ.

 (٥ﻻ ﻴﺭﻯ ﻟﻼﻟﺘﻔﺎﺕ ﻏﺭﻀﺎﹰ ﻓﻨﻴﺎﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ،
ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺎﻍ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ.

 (٦ﺍﻟﺘﻔﺕ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺸﺘﻘﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺱ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﺭﻩ ﺸﻲﺀ
ﻭﺍﺤﺩ .ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﻌﺎﹰ.
 (٧ﺤﻘﻕ ﺘﺼﻭﺭﺍﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺼﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻜل
ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﺈﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻱ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻌﻪ،

ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺯﺍﺩﻩ ﺇﻴﻘﺎﻋﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﻘﺎﻉ .ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﻻﺤﻅ ﺃﻥ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻑ ﺒﺩﻟﻴل ﻋﺩﻡ

ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ.

 (٨ﻻ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻲ ﻓﺤﺴﺏ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ
ﻴﻘﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﺩﻻﻟﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺴﻊ ،ﻭﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﺒﻪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ،ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻁﻭﻴل ﻭﺘﻜﻠﻑ.
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?????? ????? ???? ?? ???????? ???????? ???????? ?????:

 

 (٩ﻴﺫﻫﺏ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﻭﺩ )ﻟﺯﻭﻡ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ( ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ،
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻊ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻠﻕ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻑ.

 (١٠ﻴﺴﺘﺸﻬﺩ ﻟﺠﻤﺎل ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﺎﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺨﺎﻟﺼﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﻤﻌﻅﻡ ﺁﻴﺎﺘﻪ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺤﺘﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻨﻪ ﺴﻭﺭﺓ ﻤﻥ
ﺍﻟﺴﻭﺭ.
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) (١ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ .٢٠٩/١ :
) (٢ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.١٥٩/٢ :
) (٣ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ .١٦٠-١٥٩/٢ :

) (٤ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ .١٦٠/٢ :
) (٥ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ .١٦٠/٢ :
) (٦ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.١٦٣ ،١٦٠/٢ :
) (٧ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ.٤٠٤/٢ :
) (٨ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ.٢٠٦ :
) (٩ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.١٦٢/٢:
) (١٠ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.١٦٣/٢:
) (١١ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.٢٥٠/٢ :

) (١٢ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.٢٥١/٢:

) (١٣ﺴﻭﺭﺓ ﻏﺎﻓﺭ ،ﺍﻵﻴﺔ.٢٨ :
) (١٤ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.٢٥١/٢ :
) (١٥ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.٢٥٢/٢:
) (١٦ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.٢٥٢/٢:
) (١٧ﺴﻭﺭﺓ ﻤﺭﻴﻡ ،ﺍﻵﻴﺔ.٤٥-٤١ :
) (١٨ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.٢٥٣/٢ :
) (١٩ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.٢٥٤/٢:
) (٢٠ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.٢٠٦/٣:

) (٢١ﻟﻡ ﺃﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ.

) (٢٢ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺒﻐﺔ ﺍﻟﺫﺒﻴﺎﻨﻲ.٦١ ،٦٠ :
) (٢٣ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.٢٠٦/٣:
) (٢٤ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﻨﺱ ،ﺍﻵﻴﺔ.١٩:
) (٢٥ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.٢٠٧/٣:
) (٢٦ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.٢٠٧/٣ :
) (٢٧ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ .٢٠٦/٣:
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) (٢٨ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ.١٩٨ :
) (٢٩ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ .١١٧/١ :
) (٣٠ﻴﻨﻅﺭ  :ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭ.١٦٧ :
) (٣١ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻥ.٣٩٧:

) (٣٢ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ .١٤٩ :
) (٣٣ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ.١٩٨ :
) (٣٤ﻋﺭﻭﺱ ﺍﻻﻓﺭﺍﺡ.٣٠٥/٤ :
) (٣٥ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.٢٤٨/٢ :
) (٣٦ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.٢٤٨/٢:

) (٣٧ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ.٦٤ :

) (٣٨ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.٢٤٩/٢ :
) (٣٩ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ.٨١/٢:
) (٤٠ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ .٦٤ :
) (٤١ﺸﺭﺡ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ .١٣٤:
) (٤٢ﻴﻨﻅﺭ :ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ.٣٦:
) (٤٣ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻥ.٣٧١:
) (٤٤ﺴﺭ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ.١٨٨:
) (٤٥ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.١٤٤/٣:

) (٤٦ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ،ﺍﻵﻴﺔ .٨٢:
) (٤٧ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ،ﺍﻵﻴﺔ .٢٣:
) (٤٨ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.١٤٤/٣ :
) (٤٩ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.١٥١/٣:
) (٥٠ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.١٥٢/٣:
) (٥١ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ.٤٦٢ :
) (٥٢ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.١٥٣/٣:
) (٥٣ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ،ﺍﻵﻴﺔ .٦٧ :
) (٥٤ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤل ،ﺍﻵﻴﺔ .٥٠:

) (٥٥ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﻡ ،ﺍﻵﻴﺔ .٤٤:
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) (٥٦ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ،ﺍﻵﻴﺔ .٤٠:
) (٥٧ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.١٥٩/٣ :
) (٥٨ﻴﻨﻅﺭ :ﺴﺭ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ.١٣٣:
) (٥٩ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﺭ ،ﺍﻵﻴﺔ .٧٠ :
) (٦٠ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.١٦٠/٣ :
) (٦١ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.١٦٢/٣ :
) (٦٢ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.١٦٣/٣ :
) (٦٣ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺞ ،ﺍﻵﻴﺔ .٦٣:
) (٦٤ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.١٦٤/٣ :

) (٦٥ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.١٦٤/٣ :
) (٦٦ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.١٦٧/٢ :
) (٦٧ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.١٦٧/٢ :
) (٦٨ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.١٦٨/٢:
) (٦٩ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.١٦٩/٢:
) (٧٠ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.١٦٩/٢ :
) (٧١ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ .١٦٩/٢ :
) (٧٢ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ.١٤٥/١ :
) (٧٣ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ ،ﺍﻵﻴﺔ.٧-١ :
) (٧٤ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.١٧٠/٢ :

) (٧٥ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.١٧١/٢:
) (٧٦ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.١٧٢/٢ :
) (٧٧ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.١٧٣/٢:
) (٧٨ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.١٧٤/٢:
) (٧٩ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.١٧٧/٢ :
) (٨٠ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ،ﺍﻵﻴﺔ.١٥٨ :
) (٨١ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.١٧٩/٢ :

) (٨٢ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.١٧٩/٢:
)(٨٣ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.١٧٩/٢:
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)(٨٤ﺴﻭﺭﺓ ﻫﻭﺩ ،ﺍﻵﻴﺔ .٥٤-٥٣ :
) (٨٥ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.١٨٠/٢ :
) (٨٦ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.١٨١/٢:
) (٨٧ﺴﻭﺭﺓ ﻓﺎﻁﺭ ،ﺍﻵﻴﺔ.٩ :
) (٨٨ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.١٨٢/٢:
) (٨٩ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤل ،ﺍﻵﻴﺔ.٨٧ :
) (٩٠ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.١٨٥/٢ :

) (٩١ﻤﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ.٤٦٤ ،٤٦٣/١ :
) (٩٢ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻻﻴﻀﺎﺡ.١٤٥/١ :

) (٩٣ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.٢٦٣/١ :
)(٩٤ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.٢٦٢/١:
)(٩٥ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.٢٦٢/١:
)(٩٦ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.٢٦٢/١:
)(٩٧ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.٢٦٢/١:
) (٩٨ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ .١٩٦ ،١٩٥/٣ :
) (٩٩ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.١٩٦/٣ :
) (١٠٠ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.٢٦٣/١:
) (١٠١ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﻡ ،ﺍﻵﻴﺔ.٥٥:

) (١٠٢ﻴﻨﻅﺭ :ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻨﺜﺭﻱ.٤٥ :
) (١٠٣ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻷﺜﺭ.٢٥٩:
) (١٠٤ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.٢٦٣/١ :
) (١٠٥ﻟﻡ ﺃﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ.
) (١٠٦ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ.٤٨/١:
) (١٠٧ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.٢٦٣/١ :
) (١٠٨ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ.٢٠٦/٦ :
) (١٠٩ﻴﻨﻅﺭ :ﺇﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ.٥:

) (١١٠ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ.٣٥٦/٢ :

) (١١١ﻴﻨﻅﺭ :ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴل.٤٣:
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) (١١٢ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﻨﺯﻉ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻓﻲ ﺘﺠﻨﻴﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ.٣٧٢:
) (١١٣ﻟﻡ ﺃﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺴﻘﻁ ﺍﻟﺯﻨﺩ.
) (١١٤ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.٢٧٣-٢٦٦/١:
) (١١٥ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.٢٦٨/١:
) (١١٦ﻤﺴﻨﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ .٤٠٣/١ :
) (١١٧ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ،ﺍﻵﻴﺔ.٢٣-٢٢ :
) (١١٨ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻑ ،ﺍﻵﻴﺔ.١٠٨ :
) (١١٩ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.٢٧٣/١:
) (١٢٠ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ.٣٤٣/١ :
) (١٢١ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.٢٧٤/١:

) (١٢٢ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ ،ﺍﻵﻴﺔ.٢٧:
) (١٢٣ﻤﺴﻨﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل ،٣٨٨/٤ :ﻭﻟﻔﻅﻪ ﺠﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺃﺤﻕ ﺒﺎﻟﺩﺍﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ.
) (١٢٤ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻥ .٣٨٥ :
) (١٢٥ﻴﻨﻅﺭ :ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ.٩٨:
) (١٢٦ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻻﻴﻀﺎﺡ.٢٠٠:
) (١٢٧ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.٢٧٦/١ :
) (١٢٨ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.٢٧٧/١:
)(١٢٩ﻤﺴﻨﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل.٤٧١ ،١٩٢/٢:
)(١٣٠ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ.٣٢/١ :

) (١٣١ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.٢٧٤/١:
) (١٣٢ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ ﺒـ )ﺍﻟﺠﻨﺎﺱ ﺍﻟﺘﺎﻡ ،ﻭﻏﻴﺭ
ﺍﻟﺘﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﺹ ،ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻑ ...ﺃﻟﺦ(.
) (١٣٣ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻱ.٤٢-٤١ :
) (١٣٤ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ.٢٢٦:
) (١٣٥ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.٢٧٧/١:
) (١٣٦ﻴﻨﻅﺭ :ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻨﺜﺭﻱ.٤٦-٤٥:
) (١٣٧ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.٢٧٧/١:
) (١٣٨ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻨﺜﺭﻱ.٤٦:
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) (١٣٩ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻱ. ١٩/١ :
) (١٤٠ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.٢١٠/١:
) (١٤١ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.٢١٠/١:

) (١٤٢ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ،١٣١١/٣:ﺒﻠﻔﻅ )) :ﺃﺴﺠﻊ ﻜﺴﺠﻊ ﺍﻻﻋﺭﺍﺏ((.
) (١٤٣ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.٢١١/١:
) (١٤٤ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.٢١١/١:
) (١٤٥ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﻪ.٥٠٣/١ :
) (١٤٦ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.٢١١/١:
) (١٤٧ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ٢١٣/١:ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ.

) (١٤٨ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.٢١٤/١:

) (١٤٩ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.٢٥٥/١:
) (١٥٠ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ ،ﺍﻵﻴﺔ.١٠-٩ :
) (١٥١ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.٢١١/١:
) (١٥٢ﻴﻨﻅﺭ :ﻓﺠﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ .٤٥:
) (١٥٣ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.٢٥٥/١:
) (١٥٤ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻗﺎﻥ ،ﺍﻵﻴﺔ.١٣-١١:
) (١٥٥ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.٢٥٧/١:
) (١٥٦ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺴﻼﺕ ،ﺍﻵﻴﺔ.٢-١:

) (١٥٧ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺜﺭ ،ﺍﻵﻴﺔ .٥-١:
) (١٥٨ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.٢٥٨/١ :

) (١٥٩ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.٢٥٨/١ :
) (١٦٠ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.٢٥٨/١:
) (١٦١ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.٢٨١/١:
) (١٦٢ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ.٧٤:
) (١٦٣ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ.٢٣٤/٢:
) (١٦٤ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ.٢١٢:

) (١٦٥ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.٢٨١/١:
) (١٦٦ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.٢٨٣/١:
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) (١٦٧ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻕ ،ﺍﻵﻴﺔ .٢-١:
) (١٦٨ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻁﻭﺭ ،ﺍﻵﻴﺔ.٢-١:
) (١٦٩ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻁﻭﺭ ،ﺍﻵﻴﺔ.١٨-١٧:
) (١٧٠ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.٢٩٠/١:
) (١٧١ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.٢٨١/١:
) (١٧٢ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.٢٨٣/١:
) (١٧٣ﻴﻨﻅﺭ :ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﺭﺏ.٢١١/٥ :
) (١٧٤ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.٢٨٨/١:
) (١٧٥ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ.٣٣٩:

) (١٧٦ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.٢٨٦/١:
) (١٧٧ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ.٩٥:
)(١٧٨ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.٢٨٦/١:
)(١٧٩ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.٢٩١/١:
)(١٨٠ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.٢٩١/١:
)(١٨١ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ ،ﺍﻵﻴﺔ.١١٨-١١٧:
) (١٨٢ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻀﺎﻋﺘﻴﻥ.٢٨٨:
) (١٨٣ﺍﻟﻀﺎﻋﺘﻴﻥ.٢٩٨:
) (١٨٤ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.٢٩٣/١:
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?????? ????? ???? ?? ???????? ???????? ???????? ?????:

 

ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ

 

 (١ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ٢٠٠٠،ﻡ
 (٢ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ )ﺕ٤٧١ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻫـ
ﺭﻴﺘﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ١٩٨٣، ٣/ﻡ.

 (٣ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  :ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻨﻲ )ﺕ٤٠٣ﻫـ(،
ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺼﻘﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ،ﻁ ،٤/ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.

 (٤ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ)ﺕ٧٣٩ﻫـ( ﺸﺭﺡ
ﻭﺘﻌﻠﻴﻕ :ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺨﻔﺎﺠﺔ ،ﻁ.٢/
 (٥ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ :ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯ )ﺕ٢٩٦ﻫـ( ﺍﻋﺘﻨﻰ ﺒﻨﺸﺭﻩ ﺇﻏﻨﺎﻁﻴﻭﺱ
ﻜﺭﺍﺘﺸﻘﻭﻓﻜﺴﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.

 (٦ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻱ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ،
ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،ﻁ١٩٩٩ ،١/ﻡ.
 (٧ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻟﺘﺨﻠﻴﺹ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎل

ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻱ ،ﻤﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻁﺒﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﻤﻁﺒﻌﺘﻬﺎ

ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻤﻴﺯ.
 (٨ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﺩ .ﺸﻭﻗﻲ ﻀﻴﻑ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ،ﻁ.٦/

 (٩ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ ،ﺃﺒﻭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ )ﺕ٢٥٥ﻫـ(،
ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺎﺭﻭﻥ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ،ﻁ،٢/
١٩٤٨ﻡ.
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 (١٠ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴل ﺇﻟﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺭﺴل ،ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ
)ﺕ٧٢٥ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ  :ﺃﻜﺭﻡ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻴﻭﺴﻑ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ
ﻟﻠﻨﺸﺭ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ١٩٧٦ ،ﻡ.
 (١١ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺠﻨﻲ )ﺕ٣٩٢ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ:
ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ،ﻁ١٩٦٣ ،٢/ﻡ..

 (١٢ﺩﻴﻭﻥ ﺃﺒﻲ ﺫﺅﻴﺏ ،ﻨﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﻼﻥ ،ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ –
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ١٩٨٠ ،ﻡ

 (١٣ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻤﺭﺉ ﺍﻟﻘﻴﺱ ،ﻀﺒﻁ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻲ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ٢٠٠٤، ٥/ﻡ.
 (١٤ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺤﻴﺹ ﺒﻴﺹ ،ﺤﻘﻘﻪ  :ﻤﻜﻲ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺠﺎﺴﻡ ،ﻭﺸﺎﻜﺭ ﻫﺎﺩﻱ
ﺸﻜﺭ ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ١٩٧٤ ،ﻡ.

 (١٥ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺯﻫﻴﺭ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺴﻠﻤﻰ :ﺸﺭﺤﻪ ﻭﻗﺩﻡ ﻟﻪ  :ﻋﻠﻲ ﻓﺎﻋﻭﺭ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ١٩٨٨ ،١/ﻡ.
 (١٦ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻔﺭﺯﺩﻕ ،ﺸﺭﺤﻪ ﻭﻀﺒﻁﻪ ﻭﻗﺩﻡ ﻟﻪ  :ﻋﻠﻲ ﻓﺎﻋﻭﺭ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ١٩٨٧ ،١/ﻡ.

 (١٧ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋﺯﺓ ،ﺠﻤﻌﻪ ﻭﺸﺭﺤﻪ :ﺩ .ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،
ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٩٧١،ﻡ.

 (١٨ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ١٩٨٣ ،ﻡ.
 (١٩ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺒﻐﺔ ﺍﻟﺫﺒﻴﺎﻨﻲ ،ﺸﺭﺡ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺒﺎﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺎﺘﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ١٩٩٦ ،٣/ﻡ.

 (٢٠ﺴﺭ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ،ﺍﺒﻥ ﺴﻨﺎﻥ ﺍﻟﺨﻔﺎﺠﻲ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻋﻠﻲ ﻓﻭﺩﻩ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ ،ﻁ١٩٣٢ ،١/ﻡ.
 (٢١ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﻪ :ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ )ﺕ٢٧٥ﻫـ(
ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.
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?????? ????? ???? ?? ???????? ???????? ???????? ?????:

 

 (٢٢ﺸﺭﺡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺃﺒﻲ ﺘﻤﺎﻡ ﻟﻠﺨﻁﻴﺏ ﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺯﻱ ،ﺘﻌﻠﻴﻕ :ﺭﺍﺠﻲ ﺍﻷﺴﻤﺭ،
ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ١٩٨٨ ،١/ﻡ.
 (٢٣ﺸﺭﺡ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ،ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ
)ﺕ٩١١ﻫـ( ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ،ﻤﺼﺭ،
١٩٣٩ﻡ.

 (٢٤ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻨﺜﺭﻱ :ﺃﺒﻼﻍ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل ،ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ
ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﻁ٢٠٠٢ ،١/ﻡ.

 (٢٥ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ )ﺕ ٢٦١ﻫـ(،
ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ،ﻁ.٢/
 (٢٦ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻥ ،ﺃﺒﻭ ﻫﻼل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ )ﺕ٣٩٥ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺩ .ﻤﻔﻴﺩ
ﻗﻤﺤﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻁ١٩٨١ ،١/ﻡ.

 (٢٧ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ ،ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ )ﺕ٧٤٩ﻫـ( ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
١٩٨٢ﻡ.
 (٢٨ﻋﺭﻭﺱ ﺍﻷﻓﺭﺍﺡ ﻀﻤﻥ ﺸﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺹ ،ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ
)ﺕ٧٧٣ﻫـ( ،ﻁﺒﻌﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ،ﻤﺼﺭ.

 (٢٩ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ ،ﺍﺒﻥ ﺭﺸﻴﻕ ﺍﻟﻘﻴﺭﻭﺍﻨﻲ )ﺕ٤٥٦ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻲ
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ،٥/

١٩٨١ﻡ.

 (٣٠ﻓﺠﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ،ﻁ،١٠/
١٩٦٥ﻡ.

 (٣١ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ﻓﻲ ﺘﺒﻴﻴﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺸﻭﺍﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ،ﺍﺒﻥ
ﺠﻨﻲ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺠﺩﻱ ﺤﺎﻓﻅ ،ﻭﺩ .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل
ﺸﻠﺒﻲ ،ﻁﺒﻌﺘﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،
١٩٦٩ﻡ.
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 (٣٢ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ ،ﻀﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ )ﺕ٦٣٧ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺃﺤﻤﺩ
ﺍﻟﺤﻭﻓﻲ ،ﻭﺩ .ﺒﺩﻭﻱ ﻁﺒﺎﻨﻪ ،ﺩﺍﺭ ﻨﻬﻀﺔ ﻤﺼﺭ ،ﺍﻟﻔﺠﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
 (٣٣ﻤﺴﻨﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ،ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل )ﺕ٢٤١ﻫـ( ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ١٩٧٨ ،٢/ﻡ.

 (٣٤ﺍﻟﻤﻨﺯﻉ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻓﻲ ﺘﺠﻨﻴﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ،ﺃﻭ ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ
ﺍﻟﺴﺠﻠﻤﺎﻨﻲ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻋﻼل ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ،
ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ.

 (٣٥ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭ .ﻗﺩﺍﻤﺔ ﺒﻥ ﺠﻌﻔﺭ)ﺕ٣٣٧ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ
ﺨﻔﺎﺠﻲ ،ﺩﺍﺭ ﻋﻁﻭﺓ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ،ﻁ١٩٧٩ ،١/ﻡ.
 (٣٦ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﺭﺏ ﻓﻲ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻷﺩﺏ ،ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ
ﺍﻟﻨﻭﻴﺭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ٢٠٠٤ ،١/ﻡ.

 (٣٧ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻷﺜﺭ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ
ﺍﻟﺠﺭﺯﻱ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ )ﺕ٦٠٦ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﻨﺎﺤﻲ
ﻭﻁﺎﻫﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ،٢/

١٩٧٩ﻡ.
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